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:امللخـــ�ص
يهدف هذا البحث �إىل حتليل ق�صيدة القفال التي ر ّد فيها على ر�سالة ملك الروم (نقفور) التي �أر�سلها
و�سعى القفال �إىل التخفيف من �أثر ر�سالة نقفور.�إىل اخلليفة العبا�سي( املطيع) يهدده باحتالل ديار امل�سلمني
 وتتميز ق�صيدة القفال ب�أهميتها التاريخية؛ لت�ضمنها ر ًّدا. ودح�ض �أقواله باحلجة والربهان،يف نفو�س امل�سلمني
،على الإ�شارة ال�رصيحة التي وردت يف ر�سالة نقفور املتمثلة يف اتخاذه ال�صليب �شعا ًرا حلملته على ديار امل�سلمني
. وهذا هو ال�شعار الذي قامت على �أ�سا�سه احلروب ال�صليبية فيما بعد،ومتذرعا برغبته يف حماية دينه
Abstract :
This research aims to provide an analytical reading of Al-Kaffal’s poem in
his reply to a letter that was sent by the King of the Romans in which he
threatened the Abbasid Caliph, Al-Mutee’, to occupy the lands of the Muslims . And also he tried to reduce the bad effects of Nakfour’s letter in the
Muslims’ hearts and refuted his statements by proofs and evidence.
The poem was characterized by its historical importance in which it included a response to the clear reference contained in Nakfour’s message who
took the cross as a slogan to his campaign on the lands of the Muslims, and
invoking the desire to protect his religion, and this is the slogan that is used
as the basis of the Crusades campaign later.
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املقدمة
اعتلى نقفور فوقا�س*عر�ش بيزنطة يف عام
352هـ963/م ،وبعد توليه العر�ش �أر�سل
ق�صيدة"نظمها له بع�ض كتّابه"(� )1إىل اخلليفة
العبا�سي املطيع**  253هـ867/م ؛ ليهدده ويتوعده
باال�ستيالء على بقية العامل الإ�سالمي؛ ليقتلع
الإ�سالم ويحل حمله امل�سيحية ( ،)2وذك ّره بانت�صارات
الروم على امل�سلمني ،وكان لهذه الق�صيدة �أ�سو�أ الأثر
يف نفو�س امل�سلمني؛ لذا �سماها ابن كثري بالق�صيدة
الأرمنية املخذولة امللعونة(.)3
وعلى الرغم مما يف الق�صيدة من الترثيب والتعيري
و�رضوب الوعيد والتهديد،كما يقول ال�سبكي(� )4إال
�أنه مل يت�ص َد للرد عليها �إال القفال ال�شا�شي***
 365هـ975/م  ،وابن حزم 456هـ1063 /م حني
بلغته بعد عدة �أعوام( ،)5وعلل ابن كثري امتناع �أدباء
ذلك الع�رص عن الرد عليها �":إما لأنها (الق�صيدة)
مل ت�شتهر ،و�إما لأنه �أقل من �أن يردوا خطابه لأنه
كاملعاند اجلاحد"(.)6
و�أورد ال�سبكي ،ق�صيدة نقفور ،و�أتبعها برد القفال
عليه ،وبينّ �أن عبد امللك بن حممد ال�شاعر **** ،هو
الذي نقل خرب رد القفال ،و�أخرب عن �إعجاب �أحبار
ق�سطنطينية بها ،بقولهم بعد �سماعها" :ما علمنا �أن
يف الإ�سالم رج ًال مثله"( .)7وبذا يت�ضح � ّأن تاج الدين
ال�سبكي وابن كثري (من القدماء) تفردا بذكر ق�صيدة
نقفور ،وق�صيدة القفال وابن حزم يف الرد عليها� ،أ ّما
ملخ�صا
من املعا�رصين فقد قّدم ن�رصت عبد الرحمن
ً
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ملو�ضوعات الق�صيدة �أثناء حديثه عن �شعر املناظرات
يف القرن الرابع الهجري ،وا�ست�شهد ببع�ض
�أبياتها( .)8وحقق �صالح الدين املنجد( )9ق�صيدة
القفال مع ق�صيدتي نقفور وابن حزم ،ون�رشها يف
كتاب معتم ًدا يف روايتها على ما جاء عند ابن كثري
وال�سبكي .وقد اعتمدناه يف الدرا�سة عند اال�ست�شهاد
ب�أبيات من ق�صيدتي نقفور والقفال .ومل نقع ،على
قدر ما بحثنا ،على م�صدر �أجنبي در�س ق�صيدة
القفال ال�شا�شي؛ �إذ اكتفت تلك امل�صادر ب�إيراد خرب
�إر�سال نقفور ر�سالته �إىل اخلليفة العبا�سي ،ورد
القفال وابن حزم عليها(.)10
�أما هذا البحث ف�إنه يعنى بتقدمي درا�سة جمالية
لق�صيدة القفال ال�شا�شي يف الر ّد على ر�سالة نقفور،
وي�سلط ال�ضوء على ر�سالة نقفور لت�ضمنها �إ�شارات
�رصيحة للأهداف ال�سيا�سية واالقت�صادية التي
قامت عليها احلروب ال�صليبية فيما بعد ،وبهذا
يكون الأدب قد تنّبه �إىل �إرها�صات احلروب ال�صليبية
يف هذه الفرتة املبكرة.

مقدمة الق�صيدة

افتتح القفال ق�صيدته بالرد على ق�صيدة نقفور
بقوله:
		
�أتاين مقا ٌل ال ْمرئٍ غ ِري عامل
ُ
َّخا�ص ِم
بط ْر ِق جماري القولِ عند الت ُ
		
كاذب
تَخَ َّر�ص �ألقاب ًا له جِ َّد
ٍ
وعـ َّد ّد �آثـار ًا لــه جِ ّد واهـ ِم
		
و�أفرط �إرعاد ًا مبا ال ُيطيقُـه
و�أدىل بربهانٍ لـه غري الز ِم

* مل يكن نقفور ن�رصاين الأ�صل ،و�إمنا هو من ولد رجل م�سلم من �أهل طر�سو�س يعرف بابن الفقا�س تن�رص ،وكان ابنه هذا �شهم ًا� ،شجاع ًا ،ح�سن التدبري ملا يتواله .فلما عظم
�أمره وقوي �ش�أنه قتل امللك الذي كان قبله .وكان نقفور �شديد ًا على امل�سلمني� ،أخذ حلب �أيام �سيف الدولة فعظم �ش�أنه عند الروم ،وجعل همه اال�ستيالء على بالد امل�سلمني .تويف
عام  359هـ .ابن الأثري ،الكامل يف التاريخ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ط  )7/320( ،1987 ، 1و.Morris, R. The Two Faces of Nikephoros Phokas
.BMGS, 1988,12: 83:115
** الف�ضل بن املقتدر ،ويل اخلالفة عام  334هـ ،ويف عهده ازداد �أمر اخلالفة �إدبا ًرا .ابن الأثري ،الكامل يف التاريخ.208)–207 /7(، ،
* **هو حممد بن علي ،ولد �سنة 291هـ ،كان �إمام ع�رصه مبا وراء النهر لل�شافعيني ،وفقي ًها حمد ًثا لغو ًيا �شاع ًرا ،وهو �أول من �صنف اجلدل احل�سن من الفقهاء ،تويف �سنة
365هـ .ال�سبكي ،تاج الدين ،طبقات ال�شافعية ،حتقيق حممود حممد الطناجي ،مطبعة عي�سى احللبي ،القاهرة ط .)205–200( .1965 ، 1

وج ْمع من �أهل خرا�سان وما وراء النهر لغزو الروم عام النفري ،و�أ�رس بعد و�صول جواب القفال .وملزيد من التفا�صيل ينظر :ال�سبكي ،تاج الدين ،
* ***خرج مع القفال َ
طبقات ال�شافعية. )205( ،
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متحدثا ب�ضمري املتكلم ( �أتاين) -على الرغم من
�أن املخاطب بق�صيدة نقفور اخلليفة -ليبني �أن كل
م�سلم غيور على دينه معني مبواجهة خطر نقفور
وتهديده ،وحتدث عنه ب�صيغة الغائب (المرئ)
للتقليل من �ش�أنه وتهديده ،وو�صفه باجلهل بفنون
اجلدل واملعار�ضة (غري عامل مبجاري القول عند
التخا�صم) ،ثم باخلر�ص*؛ لأنه ن�سب �إىل نف�سه
�إجنازات الآخرين ،بل �إنه بالغ يف التهديد والوعيد
مبا ال ي�ستطيعه.
ونفى عنه ادعاءه الطهارة التي �أغدقها على نف�سه يف
مطلع ق�صيدته :
ْ
		
ـ�سيحي مـ�أ ُلـ ٌك
من الـملـك ال ُّـط ْه ِر الـم
ّ
ـالف من �آلِ هـا�ش ـ ِم
�إىل خَ ـلـف الأخْ ِ
م�ؤكد ًا مالزمة �صفة النجا�سة لنقفور بقوله:
تـ�سـ ّمى بطهـر وهو �أجنـ�س مـ�ش ــركٍ
م ُـ َد َّنــ�سـ ٌة �أث ـ ــوا ُب ـ ــه بالـمـ َدا�سـم
م�ستعينا باجلملة الفعلية "ت�س ّمى بطهر" لداللتها
على التغري وعدم الثبات ،وبال�صيغة ال�رصفية
(تف ّعل) الدالة على التكلف ،ووظف اجلملة اال�سمية
(وهو �أجن�س م�رشك) لداللتها على الدميومة
رضا قوله تعاىل�{:إِنمَّ َا
والثبات لت�أكيد كالمه ،م�ستح� ً
المْ ُ�شرْ ِ ُكونَ نجَ ٌَ�س }[التوبة .]28:و�أخرب با�سم
التف�ضيل (�أجن�س) للداللة على بلوغ نقفور �أعلى
يج�سم جنا�سة روح خ�صمه،
درجات النجا�سة ،وبهذا ّ
فيجعلها ماهيته وكيانه( ،)11ويف توظيفه الكناية
(مدن�سة �أثوابه باملدا�سم) ،ت�أكيد لنجا�سة �أفعاله،
فالعرب يكنّون عمن تدن�س مبذام الأخالق بــ(د�سم
الثوب)(� )12أي دن�س الثوب.
ويرى القفال �أن نقفور خرج عن تعاليم الدين
امل�سيحي بافتخاره ب�أعمال تتنافى مع امل�سيحية

41

احلقّة ،فقال مع ّر ً�ضا به:
وقــال م�سيـحـى ول ـيـ�س كــذا ُك ـ ـ ُم
�أخو قـ�سو ٍة ال َي ـح ـتـذِى ِف ْعـ َل راحـم
وغر�ض تنكري كلمة (م�سيحي) التقليل من �ش�أنه،
وو�صفه بــ(�أخو ق�سوة) ليربز خمالفته لتعاليم
امل�سيحية التي ن�صت على الرحمة يف موا�ضع عدة يف
الكتاب املق ّد�س كما يف قول عي�سى – عليه ال�سالم-
�" :إين �أريد رحمة ال ذبيحة"( ، )13و قوله�" :أ ّما �أنا
ف�أقول لكم �أحبوا �أعداءكم باركوا العنيكم �أح�سنوا
�إىل مبغ�ضيكم"(.)14

نقفور واحلروب ال�صليبية
هدد نقفور يف ر�سالته التي ا�ستغرقت �سبعني بيتًا
اخلليفة املطيع باال�ستيالء على بالد امل�سلمني،
رصح �أن هدفه من مهاجمة ديار امل�سلمني ،هو ن�رش
و� ّ
امل�سيحية يف ال�رشق والغرب  ،يف قوله:
		
أر�ض اهلل �رشق ًا و َمغرب ًا
َ�س�أ ْف َت ُح � َ
ً
لل�صليب ب�صارمي
و�أن�شرُ ُ دينا ّ
ويف �سبيل حتقيق هدفه هذا حر�ص على �أن ي�صبغ
حربه مع امل�سلمني ب�صبغة دينية مقد�سة ( )15فطلب
من رجال الدين اعتبار الع�ساكر امل�سيحيني الذين
يحاربون امل�سلمني �شهداء ( ،)16ولوال �أن البطريرك
بوليكت�س �أعلن معار�ضته لهذا القرار( )17لكانت
احلروب ال�صليبية قد بد�أت قبل بدايتها احلقيقية
ب�ألف عام وما يزيد؛ فمن املعروف �أن البابا �أوربان
الثاين** �أعلن بداية احلروب ال�صليببية ،وجعل
الهدف الديني باع ًثا رئي�س ًيا لها ،ورغّب النا�س يف
امل�شاركة فيها ،فوعد بالغفران الكن�سي وال�شهادة
كل من يخرج حلرب ال�رشق ( )18وبهذا جنح يف تطبيق

* �أقبح �أنواع الكذب،ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة (خر�ص).
** * ولد عام 1035م ،در�س على يدي القدي�س برلو ،و�صار راه ًبا عام 1068م ،والتحق بخدمة البابا امل�ؤمن �إميانًا را�سخً ا بتفوق البابوية على االمرباطورية ،ثم عني
اً
كاردينال �أ�سقفًا الو�ستيا يف عام 1080م ،ويف عام 1099م انتخب يف جنوب روما ،وحمل ا�سم �أوربان الثاين .عو�ض ،حممد م�ؤن�س  ،احلروب ال�صليبية /العالقات بني ال�رشق
والغرب يف القرنني 13– 12م،عني للدرا�سات والبحوث الإن�سانية واالجتماعية ،القاهرة  ،ط.)63–62 (،2000–1999 ، 1

رائدة اخوزهية ،ثناء عياش ،حتليل قصيدة القفال،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)9العدد ( ،)1ص (2014،)57-39

فكرة نقفور ،وعمل بخالف ما دعا �إليه البطريرك
بوليكت�س ،واتخذ من عقوبة احلرمان من ت�أدية
ال�شعائر و�سيلة لدفع النا�س للخروج(. )19
ومل يكتف نقفور بذلك ،فكان ي�صطحب معه البطاركة
والق�ساو�سة ،يف حمالته �ضد امل�رشق الإ�سالمي،
وي�ضعهم يف مقدمة جي�شه ،وكان جنوده يحملون
ال�صلبان الكبرية ،ويف هذا دليل على فكرة �أن
احلروب ال�صليبية كانت الرائد اجلوهري لنقفور يف
حمالته ،وحذا حذوه البابا �أوربان الثاين ،فيما بعد،
باختياره �أحد الأ�ساقفة ليكون مندو ًبا عنه يف مرافقة
كن�سي لها.
�أوىل احلمالت ال�صليبية( )20لإيجاد غطاء ّ
و�أف�صح نقفور عن �أهدافه ال�صليبية حني ت�س ّلم
طر�سو�س ،و�صعد على منربها ،و�س�أل الروم من
حوله� ":أين �أنا ؟ قالوا :على منرب طر�سو�س ،فقال:
ال ،بل �أنا على منرب بيت املقد�س ،وهذه البلدة التي
كانت متنعكم من بيت املقد�س"( .)21وبهذا يت�ضح
�أنّه يهدف �إىل اال�ستيالء على بيت املقد�س ،ون�رش
امل�سيحية ،وهذا ما �سعت �إليه احلروب ال�صليبية
التي كانت "حرو ًبا دينية ا�ستهدفت عن طريق مبا�رش
�أو غري مبا�رش اال�ستيالء على الأرا�ضي املقد�سة
بال�شام"(.)22
كما ك�شف نقفور عن الهدف االقت�صادي للحروب
ال�صليبية يف �أثناء تعداده للمدن التي يريد احتاللها
بقوله:
		
و�أُح ـ ِر ُز �أمـوا ًال بـهــا و�أ�سِ ـ ّر ًة
و�أق ُت ُل َمـن في ـهــا ب�سيـف النقائـ ـ ِم
		
ـوي �أمـوال اليمانيــن كلـه ــا
و�أح َ
وما جمع ال ِق ْرماط يوم حمــار ِم
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احتالل املدن
�رسد نقفور يف ق�صيدته جمموعة من �أ�سماء املدن
التي ا�ستطاع الروم اال�ستيالء عليها ،ويف هذا دليل
على قدرته على حتقيق ما هدد به ،كما يت�ضح من
قوله:
و�ص ّبـح ر� َأ�س العيــن منـا َبطارِقٌ 		
بي�ض غزوناها ب�رضب اجلماجم
ِب ٍ
ودارا ،وم ّيافارقني  ،و�أرزنـا 		
�أذقنا ُه ُم با َ
خل ْيــل َط ْعــم العالق ـ ِم
َ
هناك َفت َْحنــا عَينْ َ َز ْر َبـ َة َع ْنـ َو ًة 		
بهم ،و�أبدنا كـ َّل طـاغ وظالــم
واختار كلمة (اجلماجم) ليربز قوة جي�شه الذي ال
ي�رضب اخل�صم �إال يف مقتله ،و�ش ّبه الهزمية التي
ح ّلت بامل�سلمني بالعلقم ليدل على �ش ّدتها وعظمتها.
و�أظهر نف�سه ب�صورة املخلِّ�ص ،الذي فعل ما فعل يف
�سبيل ت�أديب الظلمة من امل�سلمني ب�إبادتهم والق�ضاء
عليهم ،بدليل قوله (و�أبدنا كل طاغ وظامل) ود ّل
جمعه لكلمتي (طاغ ،وظامل) على انت�شار الظلم يف
ديار امل�سلمني ،وك�شف قوله (ب�رضب اجلماجم،
و�أذقناهم باخليل طعم العالقم ،و�أبدنا) على �إدراكه
لأه ّمية احلرب النف�س ّية يف �إ�ضعاف الروح املعنو ّية
خل�صمه قبل خو�ض املعركة.
و�أنطـاكِ مل َت ْب ُعـ ْد عل ّـي و�إ ّننـي 		
�س�أفتحـها يوم ًا ب َهتْكِ املحـار ِم
�س�أُلـقي جيو�ش ًا نحـو بغداد �سائـر ًا
�إىل باب طاقٍ حيثُ دا ُر القُماق ــم
وكرمان ال �أن�سى �سِ ِج ْ�ستانَ ك ّلـهــا 		
وكا ُب َلها النائـي وملك الأعاجـم
		
و�أغــزو ميانـي ًا ك ّلـها وزَبي َدهــا
و�صنعاءها مـع َ�ص ْع َد ٍة والتهائـم
رصح
وبلغ الفخر بنقفور حد ًا جعله ي� ّ
بخطته احلربية يف اال�ستيالء على مدن امل�سلمني،
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فقال:
فالأفعال امل�ضارعة (�س�أفتحها و�س�ألقي و�أغزو)
تك�شف عما ينوي فعله م�ستقبلاً  ،ويف الوقت ذاته
�شجع خ�صمه على
�ص ّورت �ضعف اخلليفة الذي ّ
�إعالن نواياه ،والتهديد باحتالل بغداد عا�صمة
اخلالفة ،حمددا اجلهة التي �سيدخل منها (باب طاقٍ
حيث دار القُماقم) وال ميكننا �إغفال احلرب النف�س ّية
التي م ّهدت ملا �سيفعله بقوة ال�سالح .و�أبرزت الأبيات
ال�سابقة مدى اعتداده بقوته وجي�شه ،وب ّينت �أن البعد
اجلغرايف لن يحول بينه وبني ما ي�سعى �إىل حتقيقه.
وطالب نقفور امل�سلمني باالن�سحاب �إىل احلجاز،
وترك بالد العراق وال�شام وم�رص لأ�صحابها
القدامى من البيزنطيني ،يف قوله:
وعــودوا �إىل �أر�ض احلجاز �أذ ّل ـ ًة
وخ ّلوا بالد الرو ِم �أه ــل املكارم
وافتتح كالمه بفعل الأمر (عودوا) للداللة على �أنّه
ال يقيم وزنًا خل�صمه ،وهذا ما دفعه للتهديد ب�أخذ
دم�شق وبيت املقد�س ،يف قوله:
		
و َم ْ�س َك ُن �آبـائـي دِم�شْ ُق ف�إنّـنــي
حتت خامتي
�س�أُ ْرجِ ُع فيها ُملْ َكنا َ
		
�أعو ُد �إىل ال ُق ْد�س التي �شرَ ُ ف َْت بنا
بع ّز مكني ثابتِ الأ�صل قائـ ـ ـ ِم
م�ش ًريا �إىل الفرتة التي كانت الدولة البيزنطية حتكم
فيها بالد ال�شام والقد�س ،وما �سيفعله هو-الآن -من
باب ا�سرتداد �إرث الآباء ،وجاء التوكيد يف (ف�إنني)
ليثبت عزمه على ا�سرتداد البالد التي حكمها
�أ�سالفه ،وهو بهذا يقلب احلقائق؛ فيبني � ّأن امل�سلمني
هم املعتدون لإخراجهم الروم من بالد ال�شام،
وي�ستمر يف ت�شويه احلقائق فيدعي �أن بيت املقد�س
حق لهم ،وي�رشف بهم ال بامل�سلمني .ومل يكتف بذلك،
بل تطلع �إىل اجتثاث الإ�سالم ،بتهديده باحتالل مكة
رمز امل�سلمني الديني ،بعد التهديد باال�ستيالء على
وا�سط يف قوله:
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و�أخـرج منها نحـو مكة م�رسع ًا
�أجـ ُّر جيو�ش ًا كالليايل ال�سواجِ ـ ِم
		
فـ�أملكـها دهر ًا عزيـز ًا ُم َ�س ّلـم ًا
ر�سي عال ـ ِم
�أُقـيـم بها للحقّ ُك َّ
		
هنالك تخلو الأر�ض من ك ّل ُم�سل ٍم
نقي الدين �أغلفَ زاعـ ـ ِم
لكل ّ
متكئًا على ال�صورة احل�س ّية الب�رص ّية بت�صويره
جلي�شه ال�ضخم الزاحف نحو مكة ،بالليايل املتتابعة
الطويلة ،وك�شف جمعه لـ (الليايل ال�سواجم) عن
تعظيمه من �ش�أن جي�شه؛ ليهابه امل�سلمون.
وهو ي�سعى بتهديده باال�ستيالء على مكة �إىل �إذالل
امل�سلمني �إدراك ًا منه ملكانتها الدينية عندهم؛ وبذا
يكون قد ج ّرد امل�سلمني من م�صدرين من م�صادر
قوتهم الدينية (مكة والقد�س) ويف قوله (هنالك تخلو
الأر�ض من كل م�سلم) ت�رصيح بحقيقة نواياه.
ومل يقف �إذالل نقفور للم�سلمني عند جتريدهم من
�أماكنهم املقد�سة ،بل �أراد النيل من رموز البطولة
وال�شجاعة عندهم؛ لذا �س ّلط ال�ضوء على هزمية
�سيف الدولة يف حلب عام  351هـ ،وفراره عنها بعد
� ْأن قتل نقفور �أكرث �أهل بيته ،وظفر ب�أمواله وكنوزه
و�أ�سلحته ،وخرب داره( .)23يف قوله:
		
وقد ف ّر عنها �سيفُ دول ِة دينكم
رصكم ،منّا على رغْم راغم
ونا� ُ
ودافعه �إىل هذا �إ�ضعاف الروح املعنو ّية خل�صمه
لي�سهل ال�سيطرة عليه ،ولتجريد امل�سلمني من
م�صادر قوتهم ،فعالم يعولون عند خو�ض املعركة
مع قائد فارٍ؟
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�إجنازات امل�سلمني
ت�صدى القفال للرد على نقفور فيما افتخر به ،وبذا
بدت الق�صيدتان ك�أنهما مناظرة جرت بني الرجلني،
بد�أها نقفور بالفخر بانت�صاراته ورد القفال عليه
باملثل ،للتقليل من قيمة �إجنازات خ�صمه ،وللتخفيف
من �أثر تهديده ،وليعيد التوازن �إىل النفو�س التي
�ضعفت ،فبني �أن انت�صارات نقفور اعتمدت على
الغدر كما حدث بامل�صي�صة التي غدر ب�أهلها حني علم
ب�ضعفهم بعد � ّأن �أمنّهم( ،)24كما يت�ضح من قوله :
		
َّلت �أه َلها
و َم ِّ�صي�ص ٍة بال َغ ْدر َقت َ
وذلك يف الأ ْديانِ �إحدى العظائ ِم
ومل يكتف نقفور ب�أخذ امل�صي�صة غد ًرا ،و�إمنا ارتكب
فيها جمزرة كما يبدو من الفعل امل�ضعف (قتّلت)
الدال على كرثة القتل .ويف هذا دليل على �سوء اخللق
ويف الوقت ذاته خمالفة لتعاليم امل�سيحية ،وال يلج�أ
�إىل هذه الطريقة �إال جبان يخاف الهزمية ،كما يفهم
من �أ�سلوب الق�رص (وهل ذاك �إال من خمافة هازم)
يف قوله:
		
وما الفخ ُر يف ر ْك ِ�ض على �أه ِل غِ َّر ٍة
وهل ذاك �إال مِن مخَ اف ِة هاز ِم
وجاء اال�ستفهام الإنكاري للإقرار بجنب من يغدر،
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ،يت�ضمن ا�ستهزاء
بالذي اتخذ من الغدر و�سيلة الحتالل املدينة اً
بدل من
املواجهة.
وا�ستغل القفال �سالح الدعاية من �أجل حتقيق
الأهداف وحتطيم الروح املعنوية للخ�صم ،فافتخر
باالنت�صارات العديدة التي حققها امل�سلمون قائ ًال:
		
ترى نح ُن �أمل نُو ِق ْع ب ُك ْم وبال ِد ُك ْم
وقائ َع ُي ْثنى ذك ُرها يف املوا�سـ ِم
مِئني ثالث ًا مـن �سن ٍني تتا َبـ َع ْـت
َدو�س الذُّرى من ها ِم ُكم باملنا�س ِم
ن ُ
وجاء تنكري كلمة (وقائع) وجمعها لت�صوير �ضخامة
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�إجنازات امل�سلمني ،تار ًكا لإيجاز الق�رص (وقائع يثنى
ذكرها يف املوا�سم) ت�صوير عظمتها .وجاء اال�ستفهام
(�أمل) للتعجب من �إنكار نقفور لهذه الإجنازات.
وك�شف الفعل (تتابعت) عن توايل االنت�صارات مما
يد ّل على �ضعف الروم ،وعدم قدرتهم على الت�صدي
لقوة امل�سلمني .ونزع القفال �إىل اال�ستعارة يف قوله
(ندو�س الذرى من هامكم) لإنتاج م�شهد املهانة،
مع ًربا ب�صورة ح�س ّية ب�رصية حركية تربز حالتني
متقابلتني للروم :الأوىل تُفهم �ضمنًا ،والثانية تَظهر
جلية يف الن�ص .ف�أ ّما الأوىل ،فرت�سم �صورة الأعداء
قبل الهزمية ،متمثلة بالر�ؤو�س املرفوعة ،كما يت�ضح
من ا�ستخدامه لكلمتي (الذرى وهامكم) ،مطاب ًقا بني
�أعلى ع�ضو يف ج�سم الإن�سان و�أ�رشفه ،وبني �أخف�ض
ع�ضو فيه لإبراز التباين بني احلالني ،واختار الهامة
لأنها رمز الرفعة ،و�إذا دِي�ست فقدت كل ذلك ،لذا جاء
الفعل (ندو�س) للكناية عن الذ ّل الذي حلق بالأعداء
بفعل الهزمية ،كما � ّأن الدو�س يعرب عن قوة امل�سلمني
الذين ا�ستطاعوا حتقيق الن�رص على �أعدائهم .و�أ ّما
ال�صورة الثانية فرت�سم �صورة الأعداء بعد الهزمية،
ممثلة بالر�ؤو�س املدا�سة ،وقد ا�ستبدلت بالعزة الذل،
و�أ�سهم الفعل امل�ضارع (ندو�س) يف ا�ستح�ضار
القارئ للم�شهد وك�أنه يراه ماثلاً �أمامه ،و�أبرزت
(منا�سم) قوة امل�سلمني وقدرتهم على �سحق �أعدائهم،
فالدو�س بالأخفاف يعني � ْأن ي�ضغط احليوان بثقله
كاملاً على ج�سد املدا�س عليه ،وبذا يجتمع الأملان� :أمل
الدو�س ،و�أمل الذلّ.
وال ميكننا �إغفال � ّأن القفال وقع فيما �أخذه على
نقفور ،وهو فخره ب�إجنازات من املا�ضي ،بدليل
قوله (:مئني ثال ًثا من �سنني تتابعت) وهذا يك�شف
عن �شدة وط�أة احلدث عليه ،فهو كان م�ضط ًرا للر ّد
على خ�صمه وب�أ�رسع وقت ،وبخا�صة �إذا ما تذكرنا
� ّأن ر�سالة نقفور جاءت لتمهد حلملته اجلديدة على
ديار امل�سلمني.
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وا�ستمر القفال بتقدمي �صور م�ؤثرة عن انت�صارات
امل�سلمني التي �أغفلها نقفور عن ق�صد ،فقال:
		
فمن ُكم �أخذْنا ك َّل مــا قــد �أخذتُـ ُم
َ
ٍ
ما�ص ِم
أ�ضعاف �
و�
بال�ص ِ
أ�ضعاف لـه َّ
		
طر ْدنا ُك ُم قهر ًا �إىل �أر�ض رو ِم ُكــم
ال�ساماتِ َط ْر َد النَّعائ ـ ِم
فطرتمُ من َّ
		
جلـ�أمت �إليـها كالقــنافـذ ُجـ َّثـمـ ًا
�أدال ُهـ ُم عــن ح ْتفِـ ِه ك ـ ًّل حاطِ ـ ِم
م�ستعينا بـ(كل) الدالة على العموم ،وبالتوكيد
الناجت عن قد والفعل املا�ضي ،ومتكئًا يف ر�سم لوحته
ال�سابقة على الأفعال (�أخذنا ،وطردناكم ،وطرمت،
وجل�أمت) الدالة على تتابع الأحداث ،وخل�صت
ال�صورة احلرك ّية ال�صوت ّية نتيجة املعركة التي
انتهت با�سرتداد امل�سلمني ملدنهم ،كما يت�ضح من
كلمة (�أ�ضعاف) التي يدل تكرارها على تعظيمه
لإجنازات امل�سلمني التي متكنوا بها من طرد الروم
بقوة ال�سالح بدليل قوله (قه ًرا) .ال كما فعل نقفور
بالغدر �أو ارتكاب املجازر� ،أو الأخذ على حني غِ ّرة.
و�ص َّور الروم وهم يف ّرون من �ساحة القتال ب�صور
َ
حرك ّية ال تخلو من ال�سخرية ،م�ستمدة من عامل
الطيور ،ف�شبههم بالنعام والقنافذ التي تف ّر مولية
هاربة م�ستغلاً ما ينماز به كل منهما من �رسعة،
وك�شفت كلمة (جثما) عن الذ ّل الذي حلقهم� ،إذ
جل�ؤوا �إىل اجلبال خو ًفا وجبنًا .ورغم قدرة امل�سلمني
على اللحاق بهم هناك ،والنيل منهم� ،إال �أنهم مل
يفعلوا ذلك ؛ التزا ًما بو�صايا الر�سول بعدم الغدر
واملبالغة يف القتل ،كما يت�ضح من قوله :
		
َّبي حمم ٍد
ولــوال و�صايا للن ِّ
بكم مل تنا ُلوا �أ ْم َن تلك املجاث ِم
م�ستوحيا م�ضمون قوله -عليه ال�سالم" : -اغزوا
وال تغلوا وال تغدروا"( )25وبذا امناز امل�سلمون عن
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�أعدائهم يف �أخالقهم وتعاملهم ،كما يت�ضح من قوله:
		
ولكِن َك ُر ْمنا �إذ َظ ِف ْرنا و�أن ُت ُم
ظفـ ِ ْرتمُ فكنتم ُق ْد َو ًة للأالئ ِم
متكئًا على املقابلة ليقدم �صورتني متباينتني للفريقني
عند االنت�صار ،متخ ًذا من �إيجاز الق�رص يف قوله
(كرمنا وقدوة للأالئم) و�سيلة لر�سم ال�صورتني:
ال�صورة امل�رشقة التي تربز رفق امل�سلمني يف معاملة
عدوهم ،تقابلها �صورة الروم التي هي على النقي�ض
من ذلك .و�شتان بني ال�صورتني� :صورة ْمن يعفو عند
املقدرة ،و�صورة ْمن ي�ستغل �ضعف �ضحيته للتنكيل
بها.
ومل يقت�رص القفال على تعداد �إجنازات امل�سلمني،
بل رد االعتبار �إىل �سيف الدولة ببيانه � ّأن الهزمية
التي ح ّلت بجي�شه ال تن�سي انت�صاراته العديدة على
الروم؛ لذا فهو ي�ستحق الثناء والدعاء له ،كما ات�ضح
من قوله:
جزى اهلل َ
		
�سيف الدول ِة اخل َري باقي ًا
و�أكرمه بالفا�ضالت الكرائم
وا�ستثمر القفال انت�صارات من�صور بن نوح* للر ّد
على خ�صمه ،ويف الوقت ذاته؛ لرفع الروح املعنو ّية
للم�سلمني يف قوله:
		
لقد �أ�س َل َم ْت بال�شرّ ق ه ْن ٌد و�سِ ْن ُدها
ني و�أتراكُ الرجال الأعاجم
و�ص ٌ
		
بتدبـري من�صور بن نـوح وجنده
و�أ�شياخِ ه �أهـ ِل النُّهى والعوائم
وعزا �أ�سباب جناح من�صور يف تلك املناطق�،إىل حكمته
وقيادته ،والعقول الراجحة املحيطة به.
وت�ضافرت اال�ستعارة مع �إيجاز الق�رص يف قوله:
		
نوح �سالمـ ًة
و�أ ْل َب َ�س من�صو َر بن ٍ
تدو ُم له ما عا�ش �أ ْد َوم دائ ِم
لتعبرّ عن مدى امتنانه من �صنيع من�صور ،وذلك

* من�صور بن نوح ال�ساماين �أمري ما وراء النهر .وكان مقر الإمارة ال�سامانية يف بخارى .تويف �سنة 366هـ.
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بتج�سيده لل�سالمة بالثياب التي تالزم �صاحبها،
وحتفظه ،و�أف�صحت �ألفاظ (تدوم و�أدوم ودائم)
عن متنيه مرافقة ال�سالمة له ،وعبرّ بالفعل امل�ضارع
(تدوم) للداللة على ا�ستمرارية مالزمة ال�سالمة له
لعظيم �صنعه.
ومل ير القفال فيما قاله نقفور �أكرث من �أحالم و�أمان:
		
افتتاحهــا
وع َّد ْد َت ُبلْدان ـ ًا تُريـد
َ
وتلكَ �أمانٍ �سا َقهـا ُحلْ ـ ُم حال ـ ِم
فللإ�سالم �أن�صار اختارهم اهلل ليدافعوا عنه:
فللحقّ �أن�صا ٌر وهلل �صف ــو ٌة
يذودون عنه بال�سيوف ال�صوارم
وما ا�ستعانته باجلملة اال�سمية (للحق �أن�صار وهلل
�صفوة) �إال لبيان � ّأن ن�رصة اهلل للحقّ مبد�أ ثابت،
ولكنه متجدد بتجدد عمل القائمني به ،واملوجودين
يف كل زمان ومكان ،كما ُيفهم من ا�ستخدامه للفعل
امل�ضارع (يذودون) .وك�أن القفال بقوله هذا يرنو
�إىل قول الر�سول-عليه ال�سالمَ " :-ال َتزَا ُل َطا ِئ َف ٌة
ِين َع َلى الحْ َ قِّ َال َي�ضرُ ُّ ُه ْم َم ْن خَ َذل ُه ْم �أو
ِم ْن �أُ َّمتِى َظاهِ ر َ
خَ ا َل َف ُه ْم( ،)26ويف تنكريه (طائفة ،و�أن�صار ،و�صفوة)
بيان � ّأن ن�رصة الإ�سالم واجب على كل م�سلم ،وهذا
ما ك�شف عنه قوله:
َفمِن َع َر ٍب ُغلْ ٍب ملوكٍ
		
بغالب
ِ
ومن َع َج ٍم �صي ٍد ملوكٍ َبهــازِم
		
فبالدين منهم قائ ٌم � ُّأي قائـ ٍم
ولل ُملْك منهم ها�ش ٌم � ُّأي ها�ش ِم
وما جندة �أهل خرا�سان لأهل ال�شام� ،إال دليل على
�صحة كالمه ،فهم خرجوا من ديارهم لقتال نقفور
كما �ص ّور يف قوله:
		
�أ َت ْتكَ خُ را�سانٌ جت ُّر خيولهــا
ُم َ�س ّوم ًة ِم ْثل اجلـرا ِد ال�سوائم
معتم ًدا على ال�صورة احل�س ّية احلركية الب�رصية
ال�سمعية ،بت�شبيه اخليول امل ُ َ�س ّومة املر�سلة ،وعليها
ركبانها باجلراد ال�سوائم .ويف هذا ت�أكيد ب� ّأن تهديد
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نقفور مل ي�ؤثر فيهم ،والدليل مل يقعد �أحد من �أهل
خرا�سان عن القتال ،كما يفهم من توظيفه للمجاز
العقلي يف (�أتتك خرا�سان) .وب�إ�سناده احلدث �إىل
املكان ولي�س �إىل �أهله ،مبالغة يف ت�صوير عظمة
احلدث.

م�شهد الأ�سرى
�أطال نقفور الوقوف عند م�شهد الأ�رسى ،وبخا�صة
م�شهد الأ�سريات امل�سلمات� ،إمعانًا يف �إذالل امل�سلمني
و�إدرا ًكا منه ملا يعنيه �أ�رس الن�ساء عندهم ،فقال:
		
ومِلنا على َط ْر�سو�س َم ْي َل َة حاز ٍم
بحـ ّز احلالقـ ِم
�أذقـنا ُه ُم فيها َ
		
فـكـم ذاتِ خِ ـ ْد ِر ُح َّرة َع َل ِو َّيـ ٍة
املعا�صـ ِم
ُم َن َّعم ِة الأطرافَ ،ر ّيا
ِ
		
َ�س َب ْينا ف َُ�سقْنا خا�ضعاتٍ حوا�رس ًا
بغري ُمهور ،ال ،وال حكم حاكم
مفتتحا بيته الثاين بـ"كم" التكثريية ،للداللة على
ً
ُ
كرثة ما �أ�سرِ من الن�ساء ،وق ّدم م�شه ًدا م�ؤث ًرا و�صف
فيه حال الأ�سريات ،را�س ًما يف م�شهده هذا �صورتني
متقابلتني�:س ّلطت �أولهما ال�ضوء على حياة الأ�سريات
قبل وقوعهن يف الأ�رس ،مكن ًيا عن مظاهر الرتف
كن يتمتعن بها بقوله (ذات خدر منعمة
والنعيم التي ّ
الأطراف ريا املعا�صم) .ويكتمل م�شهد �أ�سرْ الن�ساء
بر�سم ال�صورة املقابلة بعد وقوعهن يف الأ�رس (�سبينا
ف�سقنا خا�ضعات حوا�رسا) ،وتربز املقابلة ع َِظم
امل�صاب� ،إذ �شتان ما بني ال�صورتني .وتلعب احلرب
النف�س ّية يف ال�صورة الثانية دو ًرا كب ًريا� ،إذ تركز على
وهن يف الأ�رس ،وقد تبدلت حالهن من
حال الن�ساء ّ
العزة �إىل الذل ،فالفعل (�سقنا) يدل على ا�ستالب
الإرادة والإذالل معا ،ومتم قوله (حوا�رس) �صورة
الذل التي حر�ص على �إبرازها يف �أبياته ال�سابقة.
و�إذا كانت احلجة باحلجة ،فال ب�أ�س من فخر القفال
مبا فعله امل�سلمون يف �سبايا الروم يف قوله:
َّ
		
وعظ ْم َت من �أمر النِّ�سا ِء وعِن َدنا
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ل ُكم �ألفُ � ٍ
ألف من �إما ٍء وخاد ِم
ومع �أن العدد (�ألف) يدل على الكرثة �إال �أنّه كر ّره
للكناية عن �ضخامة �أعداد �أ�رسى الروم ،واملبالغة يف
هذا ال�سياق من باب احلرب النف�س ّية لينال من نقفور.
ون ّكر كلمة (�إماء) للتحقري ،وذلك بو�صفه الن�ساء
الأ�سريات باجلواري ،وجمعها للتكثري .و�أ�ضاف �إىل
فخره هذا فخ ًرا ب�أ�رس الرجال الذين �أ�صبحوا خد ًما
عند امل�سلمني ،ويف هذا زيادة يف �إذالل خ�صمه؛ ف�أ�سرْ
ن�ساء امل�سلمني يعد �إجنازًا ال قيمة له �أمام �أ�رس رجال
الروم ،و�ص ّور نقفور امل�سلمني عاجزين عن ا�سرتداد
�أ�رساهم ،وكان يجدر بنقفور -بر�أي القفال-
املبادرة �إىل حترير �أ�رساهم� ،أو مبادلتهم مع �أ�رسى
امل�سلمني ،قبل التهديد باحتالل بالد امل�سلمني.

�أ�سباب انت�صار الروم
�شخ�ص نقفور يف ر�سالته �أ�سباب انت�صار الروم على
ّ
امل�سلمني يف قوله:
		
جارت ُوال ُت ُك ْم
ُن�صرِ ْ نا عليكم حني ْ
و�أعلنتُمو باملن َكراتِ العظائـ ِم
ً
عار�ضا واقع الأمة الإ�سالمية ،موظ ًفا الفعل
( ُن�صرِ ْ نا) املبني للمجهول ،ليبني � ّأن �أ�سبا ًبا �أخرى
غري قوتهم ه ّي�أت لهم الن�رص ،بادئًا بالأه ّم منها ثم
دب الف�ساد
تدرج �إىل الأدنى ،فحني ف�سد ر�أ�س الدولة ّ
يف ج�سدها .ف�ضعف اخلليفة املطيع �ساعد على متلك
البويهيني الأمر� ،إذ كان اخلليفة ا�س ًما على املنرب
فقط ،حتى �سخر منه نقفور ،وواجهه ب�ضعفه
وعجزه-نا�سيا �أنه يخاطب خليفة امل�سلمني (رمز
ال�سلطة) -كما �ص ّور قوله:
		
�أما �سم َع ْت �أذناك ما �أنا �صان ٌع
ولكن َ
دهاك الو ْه ُن عن فِعل حازم
		
ف�إن ت ُك عـ ّما َت َق ّل ْد َت نائـم ًا
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فـ�إنيّ ع ّما َه ّمـني َغيرْ ُ نــائـ ِم
ور�سم �صورتني متقابلتني� ،أبرز من خاللهما التباين
بني حال اخلليفة وامرباطور الروم .متثلت الأوىل يف
قوله (ولكن دهاك الوهن ،ف�إن تك عما تقلدت نائ ًما)،
فاملطيع �ضعف ب�سلطة البويهيني ،ومتثلت الثانية يف
قوله (فعل حازم ،ف�إين عما همني غري نائم).
يكتف بال�سخرية من رمز ال�سلطة عند امل�سلمني
ومل ِ
بل �أتبعه بال�سخرية من الرعية ،لأنهم ر�ضوا بحكم
ْمن كان عبد ًا عندهم يوم ًا يف قوله:
		
ِف�ض ِه
بحكم الد ْي َلم ِّي* ور ِ
ر�ض ُيتْم ُ
ً
َف�صرِ ْ تمُ ْ عبيدا للعبي ِد الديامل
وك�شف ا�ستخدامه للفعل (�رصمت) عن تبدل حال
امل�سلمني ،فبعد �أن كانوا �سادة فيما م�ضى� ،أ�صبحوا
الآن عبيد ًا للعبيد.
وبينّ نقفور � ّأن ف�ساد الأجهزة يف الدولة لعب دور ًا
يف �إ�ضعافها مما �س ّهل على الروم ال�سيطرة عليها،
فالق�ضاة رموز العدل اتخذوا من الر�شوة �سبي ًال
للحكم ،فقال:
		
قُ�ضا ُت ُك ُم باعوا القَ�ضا َء بدينـهـم
يعقوب ب َبخْ ِ�س ال ّدراه ِم
ك َب ْي ِع ابن
ٍ
ً
		
عد ٌّو لكم بالـزّور ي�ش َه ُد ظاهـرا
وبالإفك والربطيل مع ك ّل قائ ـ ِم
وهذا يدل على اطالعه على حقيقة ما يجري يف ديار
امل�سلمني ،و�ش ّبه الق�ضاة الذين باعوا دينهم ب�إخوة
يو�سف -عليه ال�سالم -الذين باعوه ب�أبخ�س ثمن،
ويف هذا دليل على معرفته بثقافة امل�سلمني الدينية.
وال غرابة يف ذلك� ،إذا ما عرفنا �أن �أبا نقفور كان
عربي ًا م�سلم ًا من �أهل طر�سو�س يعرف بابن الفقا�ص،
لكنه تن�ص(.)27
ولعل من املفارقات �أن ينجح نقفور يف ت�شخي�ص نقاط
�ضعف امل�سلمني ،ثم يواجههم بها �رصاحة؛ لذا مل

* الديلمي هو معز الدولة �أحمد بن بويه الذي �سيطر على اخلليفة املطيع يف بغداد� .أ ّما الديامل فهم البويهيون ،وهم �أقوام فار�سية �سكنوا بجانب قبائل الديلم القاطنة �شمال بالد
فار�س ،وعملوا كمرتزقة يف جيو�ش الأمراء املت�صارعني واملتناف�سني على �أقاليم فار�س قبل �أن يتمكنوا من �إخ�ضاع بالد فار�س وبغداد حلكمهم.
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ي�ستطع القفال �أن ينكر ما قاله نقفور ،و�أق ّر بف�ساد
ال�سلطة قائ ًال:
		
بج ْو ِر قُ�ضا ِت ُكم
و ُقلْ َت َم َل ْكنا ُكم َ
وبيعه ُم �أحكامهم بال َّدراهم
ويف َ
		
ب�صح ِة ديننـا
ذاك �إقـرا ٌر َّ
و�أنَّا َظ َل ْمنا فابتُلينا بظــا ِمل
و�صو ّر �إيجاز الق�رص يف ال�شطر الثاين عموم الظلم يف
ديار امل�سلمني ،ودلت اجلملة اال�سمية (و�أنا ظلمنا)
على � ّأن الظلم بات حالة مالزمة لديارهم ،وجاءت
الفاء يف (فابتلينا) لتدل على �رسعة العقوبة التي
ح ّلت بهم لظلمهم ،واملتمثلة يف ظامل مثل نقفور .ولعله
ا�ستوحى ما ورد يف قوله تعاىلَ { :و َك َذ ِلكَ ُن َوليِّ َب ْع َ�ض
َّ
ني َب ْع ً�ضا بمِ َ ا َكانُو ْا َي ْك�سِ ُبون}[الأنعام]129:
الظالمِ ِ َ
[الأنعام ]129:فاهلل �-سبحانه وتعاىل -ي�س ّلط بع�ض
الظلمة على بع�ض فيهلكه ويذله .ويف هذا تهديد
للظامل ب� ّأن اهلل �سي�سلط عليه ظاملا �آخرْ � ،إن مل يتوقف
()28
عن ظلمه .ويف احلديث" :كما تكونوا يوىل عليكم"
وامل�سلمون ظلموا بع�ضهم بع�ضا ف�س ّلط اهلل عليهم
ظامل ًا �أكرب.

تفا�ؤل القفال
متيز رد القفال مبا فيه من �أمل وتفا�ؤل على الرغم
من �سوداوية الواقع ،ويف هذا �شد للعزائم ،وحث على
التحلي بال�صرب الجتياز الأزمات ،وكان م�ؤمنًا بقدرة
امل�سلمني على ا�ستعادة �أجمادهم ملا امنازوا به عن
عدوهم ،كما يت�ضح من قوله:
		
ف�أنتُم على خُ �سرْ ٍ و� ْإن عاد ُب ْر َه ًة
�إلي ُكم حوا�شيـها لغ ْف َلـ ِة قـائ ِم
		
ونحن على ف َْ�ض ٍل مبا يف �أَ ُك ِّفن ــا
وفخ ٍر علي ُكم بالأ�صول اجل�سائ ِم
رصا م�ؤقتًا كما يفهم من ا�سم
فالروم و� ْإن حققوا ن� ً
املرة (غفلة) �إال �أن الغلبة �ستكون يف نهاية الأمر
للم�سلمني ،ملا يتمتعون به من قوة ما زالت فيهم،
وا�ستعان القفال باملقابلة ملا فيها من قدرة على �إبراز
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التباين بنب حالني :حال من الزمته اخل�سارة (ف�أنتم
على خ�رس) حتى لو حقق �إجنازًا م�ؤقتًا ،وحال من
الزمه الف�ضل (ونحن على ف�ضل ) و� ْإن �أخفق يف
مرحلة ما ،وهذا دليل على تفا�ؤله و�أمله؛ ولذا �ص ّدر
قوله:
ً
		
ونرجو و�شيكا �أن ُي َ�س ِّهل ر ُّبنا
حتت القَوا ِد ِم
لر ّد خوايف ال ِّر ِ
ي�ش َ
		
ونرجو بف َْ�ض ِل اهلل فتح ًا ُم َع ّجال
ننا ُل بق�سطنطني ذاتِ املحـار ِم
بالرجاء ،وهو طلب ح�صول الأمر املحبوب الذي
لدى املتكلم طمعا يف ح�صوله ( ،)29لذا كرره مرتني،
كما �أنه ا�ستعان باالحرتا�س (بف�ضل اهلل) ليبني �أنهم
ي�ستمدون العون من اهلل �سبحانه وتعاىل.
وت�ضمن قوله ال�سابق �صورتني متقابلتني ،ظهرت
�إحداهما يف الن�ص ،والأخرى ُفهِمت منه �ضمنًا.
الأوىل :بت�شبيهه امل�سلمني بالطائر العاجز الذي ال
ي�ستطيع ا�ستخدام خوايف ري�شه وقوادمه للطريان،
ويف ذلك كناية عن فرقة امل�سلمني ،و�أ ّما الثانية،
فتمثلت يف الطائر بعد �أن تعافى ،و�أ�صبح قاد ًرا
على الإقالع بقوة قوادمه ،ودعم خوافيه ،ويف ذلك
كناية عن قدرة امل�سلمني جمتمعني على النهو�ض من
كبوتهم ،بعد � ْأن يتف�ضل اهلل عليهم بالعون.
ويرجو القفال � ْأن يكون الن�رص و�شي ًكا ،لتحقيق
الب�شارة النبوية بفتح الق�سطنطينية ”لتفتحن
الق�سطنطينية فلنعم الأمري �أمريها ولنعم اجلي�ش
ذلك اجلي�ش"( )30وهو يدرك �أن الق�سطنطينية مدينة
ح�صينة ،ا�ستع�صت على كثري من القادة ،لذا و�صفها
بـ "ذات املحارم" ،ويف جمعه للمحارم داللة على
(فتحا) للتعظيم من �ش�أن
قوتها .كما �أنه ن ّكر كلمة ً
فتحا لأن لكلمة الفتح اً
ظالل
هذا الإجناز ،و�أ�سماه ً
�إيجابية توحي بالراحة والطم�أنينة ،وتيمنًا مبا ورد
النف�سي
يف كالم الر�سول لع ّله بهذا يعيد التوازن
ّ
املفقود ب�سبب توايل حمالت الروم .وبتمنيه فتح
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الق�سطنطينية ينال معنو ًيا من خ�صمه الذي يهدد
با�سرتداد بيت املقد�س� .إذ يربز �إ�رصار امل�سلمني
على ا�ستمرار اجلهاد ،وحتقيق احللم الذي �سعى
�إليه اخللفاء والقادة منذ � ْأن �سمعوا الب�شارة النبوية
بفتحها.
و�سعى �إىل حتطيم روحه املعنوية خل�صمه ،يف قوله:
		
هناك ترى نِقفو ُر واهللُ قاد ٌر
ُينادى عليه قائم ًا فى املقا�سِ ِم
مبيحا خلياله
بت�صويره حال نقفور بعد حتقق احللمً ،
� ْأن يتجاوز الواقع الذي مت ّيز ب�سوداويته.
متكئا على املقابلة لري�سم ال�صورة (املليئة
بال�سخرية) املتخيلة لنقفور بعد الهزمية ،بت�صويره
ب�صورة العبد الذليل ُينادى عليه يف الأ�سواق� ،ش�أنه
�ش�أن �أي �أ�سري �آخر ،ولذلك جاء قوله (ترى) ليعرب
عن تيقنه من حتقق هذا الأمر الذي مل يعد جمرد
حلم .وير�سم القفال هذه ال�صورة املتخيلة لتكافئ
ال�صورة احلالية لنقفور الإمرباطور الذي ال يعرف
�إال التهديد ،املغرت بقوته و�ضعف خ�صمه ،ولع ّله يريد
بهذا الت�صوير �إعادة التوازن �إىل نف�سه ،ويك�شف عن
رغبته يف التخفيف من وط�أة احلا�رض وم�أ�ساويته،
لذا رنا بب�رصه نحو ال�صورة املتخيلة .كما �أنّه ال
يغفل عن �أهمية الدعم الإلهي الذي لواله ال ميكن لهذا
الإجناز � ْأن يتحقق؛ لذا جاء باالحرتا�س املبني على
اجلملة اال�سمية "واهلل قادر" لي�ؤكد هذا املعنى.
و�أك ّد قوله:
�سيجري بنا واهللُ ٍ
		
كاف وعا�ص ٌم
لنا خَ يرْ ُ ٍ
واف للعبا ِد وعا�ص ِم
�أنهم ي�ستمدون العون من اهلل�-سبحانه وتعاىل-
و�أنهم يعدون القوة ،وي�أخذون بالأ�سباب؛ لذا تتالت
اجلمل اال�سمية -يف بيته ال�سابق -للداللة على ثقته
ب� ّأن اهلل لن يخ ّيب رجاءهم.
وا�سرت�سل القفال يف ر�سم ال�صورة املتخيلة للن�رص،
وما يتبعه من �إجنازات يف قوله:
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ويجرى لنا فى الروم ُط ّر ًا و�أهلها
و�أموالها َج ْمع ًا �سِ ها ُم املغا ِمن
بت�سليطه ال�ضوء على الغنائم التي �سيك�سبها
امل�سلمون من الروم ،وبت�صويرهم باتوا نه ًبا
للم�سلمني .وتتواىل ال�صور املتقابلة يف قوله:
		
في�ضحك منا �سِ ُّن جذالن با�سم
و ُي ْق َر ُع منه �سِ ُّن خَ زْيان نادم
لتتمم جوانب ال�صورة املتخيلة للن�رص ،وذلك
بت�سليطه ال�ضوء على م�شاعر الفرح يف ديار امل�سلمني
املتمثلة يف قوله (ي�ضحك وبا�سم) وتارة بت�سليط
ال�ضوء على وجوه الروم بعد الهزمية حيث احلزن،
والإح�سا�س بالندم بعد فوات الأوان ،وذلك بت�صويره
الروم يقرعون �سنهم ند ًما ،لأنهم هم الذين بادروا
امل�سلمني بالعداوة.
		

عر�ض ال�صلح
اختتم القفال ق�صيدته بتخيري نقفور بني ما �أراده من
مهاجمة ديار امل�سلمني� ،أو قبول ال�صلح يف قوله:
		
وا�ضح
ف� ْإن تُعر�ضوا فاحلقُّ �أبلج
ٌ
معاملـه م�شهور ٌة كاملعـامل
وقوله:
		
فال�سلْ ُم فيه �سالم ٌة
و� ْإن تُ�سلموا ِّ
عي�ش �سامل
و�أهن�أُ َع ْي ِ�ش للفتى ُ
مراوحا بني اجلمل الفعلية واال�سمية يف بيته الأ ّول،
ً
فهو ال يدري � ْإن كان نقفور ومن معه �سي�ستجيبون
لدعوته� ،أو �سينفذون وعيدهم ،ولذا جاء بالفعل
امل�ضارع (تعر�ضوا) الدال على التجدد وعدم الثبات،
�أما اجلملة اال�سمية (فاحلق �أبلج) فقد عبرّ بها عن
ثقته ب�أنّهم �أ�صحاب احلق؛ لذا هم م�ستعدون للدفاع
عن حقهم ،ومع � ّأن حقهم وا�ضح �إال �أنّه �شبهه باملعلم
البارز الوا�ضح ليزيد يف تقوية حقهم ،ولع ّله �أراد
بهذا ،الإيحاء �إىل نقفورّ � :أن ْمن كان هذا �ش�أن حقه
فلن يق�صرّ يف الدفاع عنه ،واجتماع �ألفاظ ( ت�سلموا
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وال�سلم و�سالمة و�سامل) يف بيته ال�سابق يك�شف عن
رغبته احلقيقة يف ال�سلم ،وعدم �سعيه �إىل احلرب.
و�أتبع عر�ضه هذا باالحتكام �إىل قوة ال�سالح؛ خ�شية
� ْأن يظن نقفور � ّأن عر�ضه لل�سالم جاء من باب
اخلوف� ،أو التوج�س من عدم القدرة على الدفاع عن
حقهم ،كما ات�ضح من قوله:
		
تعا َل ْوا نُحاكمكم ِل َي ْح ُك َم بيننا
�إىل ال�سيف � ّإن ال�سيف �أعد ُل حاكم
وجاء التذييل باجلملة اال�سمية (� ّإن ال�سيف) لتقوية
املعنى وتقريره يف ذهن املخاطب ،ويف الوقت نف�سه
احلي عندما �شبهه
�أ�ضفى على ال�سيف �صفات الكائن ّ
بالقا�ضي العادل يحكم بني املتخا�صمني ،ومبا � ّأن
امل�سلمني �أ�صحاب احلق ف�سيكون احلكم ل�صاحلهم.
وبعد هذا الرتهيب جاء عر�ضه لل�سالم لعلهم يتوقفون
عن تنفيذ تهديدهم ،وجاءت �صيغة التف�ضيل (�أهن�أ)
لت�ص ّور مقدار الراحة والر�ضى التي �سينعم بها من
اختار ال�سلمّ ،
وكف �أذاه عن غريه .وع ّرب باجلملة
الفعلية (و� ْإن ت�سلموا) عن الأمر املتوقع حدوثه،
وباجلملة اال�سمية (فال�سلم فيه �سالمة) عن النتيجة
املتحققة الختيارهم ال�سلم.

اخلامتة
تعد ق�صيدة القفال منوذج ًا ل�شعر ال�رصاع مع
الروم يف الع�رص العبا�سي� ،إذ ات�سمت بكثري من
ال�سمات املو�ضوعية والفنية لذلك ال�شعر( ،)31فمن
الناحية املو�ضوعية بدا جلي ًا اهتمام القفال بت�صوير
انت�صارات امل�سلمني ،والتقليل من �ش�أن الروم
وخطرهم ،مبا ميلكه امل�سلمون من جيو�ش جرارة يف
خمتلف بالد امل�سلمني ،وهمم جاءت لن�رصة امل�سلمني
من خرا�سان وبالد ما وراء النهر .كما دافع القفال
�ش�أنه �ش�أن �شعراء القرن الرابع الهجري -عن رمزبطولتهم �سيف الدولة ،و�آمن ب� ّأن الظفر �سيكون يف
النهاية للعرب.
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�أما من الناحية الفنية ،فالقفال هجم على املو�ضوع
مبا�رشة دومنا مقدمة؛ فقد كان يف �أوج انفعاله،
ملا �أحدثته ر�سالة نقفور من �أ�سو�أ الأثر يف نفو�س
امل�سلمني .وات�سمت ق�صيدته بوحدة املو�ضوع؛ فهي
من بدايتها �إىل خامتتها ت�صف �رصاع امل�سلمني مع
الروم.
واتك�أت الق�صيدة على املت�ضادات يف جوانب عدة.
ف�ص ّورت زمنيني متناق�ضني� ،أحدهما ُم َغ ّيب تُ�ستنتج
مالحمه من ثنايا الن�ص ،مي ّثل املا�ضي ال�سعيد
للم�سلمني يف مقابل احلا�رض املمعن يف ال�سوداوية،
لأنه يطغى عليه الذ ّل والهزمية واال�ستباحة للإن�سان
واملكان ،والقفال وامل�سلمون واخلليفة يبدون عاجزين
عن فعل �أي �شيء �إزاء ذلك ،مما ي�ؤ�س�س حلالة من
وا�ضحا
التوتر والقلق عا�شها القفال تركت �أثرها
ً
الن�ص ،ومبا � ْأن القفال ميثل يف ق�صيدته
يف ثنايا ّ
هذه الإن�سان امل�أزوم واملهزوم ،لذا مل يجد ب ًّدا من
االفتخار ب�إجنازات املا�ضي ،وتفخيم بع�ض �إجنازات
احلا�رض ،والتقليل من �ش�أن خ�صمه وتهديده.
كما احتال على الواقع الذي حاول جاه ًدا االنفكاك
من �إ�ساره ،والبحث يف �أعماقه عن بارقة �أمل ،تخفف
من وط�أة احلا�رض وثقله ،فلج�أ �إىل احللم ،لإقامة عامل
متخيل مناق�ض للواقع.
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املالحق
ملحق ()1
ق�صيدة امرباطور الروم
ِنقفور فوقا�س

ـالف مـ ــن �آلِ هـ ــا�ش ـ ـ ِم
ـحي مـ�أْ ُل ـ ٌك
		�إلــى خَ ـ ـلــف الأخْ ـ ـ ِ
مـن الـملـك ال ُّـطـ ْهـ ِر الـمـ�سـي ّ
و َم ـ ـ ْن ُيـ ـ ْر َت ـجـى ل ـلـ ُم ـعـ�ضــالتِ الـع ـظـائــم
		
ـ�ضـ ِل املطيع �أخي الـع ــال
�إلـى الـمـلـك الـف ْ
ولـكـ ــن دهــاك ال ــوهــن عـن ف ـعــل ح ـ ــازم
		
�أمـ ــا �س ـمـعـت �أذنـاك مــا �أن ــا �صــانـ ــع
ف ـ ـ�إ ّنـ َـي ع ـ ـ ّمـ ــا َهـ ـ ّم ـ ـنــي َغـ ـ ْيـ ـ ُر ن ــائ ــم
		
ف ـ� ْإن َتـ ـ ُك ع ـ ّمــا قــد تَـقَـ ّلـ ـ ْد َت نــا ِئ ـم ـ ـ ًا
و�ض ـ ـ ْع ـ ـ ِف ـ ُكـ ـ ـ ُم� ،إال ر�س ـ ـ ــوم الـ ـع ــالـ ــم
		
ث ـغــو ُر ُك ـ ُم لــم َي ـ ْب ــقَ ف ـيـهـا – لوهنه ــا
َ
ب ـفـ ـت ـي ــان ِ�صـ ْدقٍ كــال ـل ـيـوث ال ــ�ضــراغــم
		
فَـت َْـح ـن ــا الـ ّثـغ ــور الأرمـن ـ ّي ـ َة ُك ـ ّل ـه ــا
ـ�ض ـ َم ـهــا لـلــ�شـكــائ ــم
		
و َنـ ْـح ـ ُن َج ـ َل ـ ْب ـنــا اخليل تعلـ ُك ُل ْـجـمـه ــا
وت ـ ـب ـلُ ـ ـ ُغ م ـنـه ــا َقـ ْ
�إل ــى ُك ـ ـ ِّل َثـ ـ ْغ ــر بـال ـجــزيــرة �آهِ ـ ــل		�إلــى ُجـ ـ ْن ـ ـ ِد َق ـ َّنـ ْـ�ســريـن ـكــم ف ــالـعـ ــوا�صــم
ـوا�صـم
		
َمـ َل ْـطـ َيـة مـع ُ�سـ َمـ ْيـ�سـاط مـن بعد كـركـ ـر
وفــي الـبـحـر �أ�ضـعــاف ال ـف ـتــوح ال ـقـ ِ
و َكـ ـ ْيـ ُـ�ســوم بـ ـع ــد ال ـج ـعـفــري لـلـمـع ــالــم
		
وبـال َـحـ َدث الـحـمـرا ِء جـا َلـت عـ�سـاك ــري
ف ــ�صــاروا ل ـنــا مـ ــن ب ـيــن عـ َ ـ ْبـ ـ ٍد وخ ــادم
و َمـ ـ ْر َعـ ـ ُـ�ش �أذ َلـلـنـ ــا �أ ِع ـ ـ ّز ِة �أه ـل ـهـــا		
ل ـنـ ــا ُر ْت ـ َب ـ ٌة ت ـعـ ـلـ ــوا ع ـلـى ُك ـ ـ ّل قـ ــائــم
		
ـرج ـنـا بـجـمـعـنـ ـا
و�س ـ ْل ِبـ َـ�سـ ٍ
َ
ـروج �إذ خَ ـ ْ
ُ
ب ـم ـنــديــل مــولـ ًـى عــال ع ــن و�صــف �آدمـي
		
و�أهـ ـل ال ـ ُّرهـ ــا الذوا ب ـنــا وتـحـ ّزمـ ــوا
ـ�ض ،غ ــزونــاهــا بـ َـ�ض ـ ْرب ال ـج ـمـج ــم
ِبـبـيـ ٍ
		
َو َ�ص ـ َّبــح ر� َأ�س ال ـعـيــن م ـن ــا ب ـط ــارق
		�أذق ـ ـن ــا ُه ـ ـ ُم بــالــخَ ـ ْي ــل َط ـ ْعـ ـ َم ال ـعــالق ــم
و َدارا ،ومـ ـ ّي ــاف ــارقـ ـي ــن و�أرزن ـ ـ ـ ــا
ع ـلــى ظـ ـهـ ــر ب ـ ْـح ـ ِر ُمـ ـ ْزبـ ـ ٍد ُمـ ـتــالطِ ــم
		
و�أقْـري َـط ُ�ش قــد جـازت �إلـيـهــا مراك ـبــي
ذوات الــ�شـ ـع ــو ِر الـ ـ ُم ــ�سـ ِبــالت الـ ـفــواحــم
		
فـحـزتُـ ُهـ ُم �أ�س ــرى ،و�سـي ـقــت نـ�سـا�ؤهــم
ُ
ه ـنـ َ
نـ ـعـ ــم ،و�أ َبـ ـ ــدنـ ــا كـ ـ ـ َّل ط ـ ــاغ وظــالــم
		
ـاك َف ـ َتـ ْـح ـنــا َع ـ ْيـ َـن َز ْربــة َعـنـ ـْوة
ف ـ ُـ�سـ ـ ّكــانُـه َن ـ ْه ـ ُـب ال ـنــ�س ــور ال ـقــ�ش ــاعــم
		
َن ـ َع ـ ْم ،وفـتـحـنــا ُك ـ ـ َّل حـ�صــن ُمـ َمـ َّنـ ِـع
وه ـ ـ َّدم م ـ ـ ـن ـه ـ ــا �س ــو َرها ُكـ ـ ـ ُّل هـ ـ ــادِم
		
�إلـى ح َـ َلــب ،حـتـى ا�سـتَـ َب ْـح ـنــا حرميه ـا
و�ص ـبـ ـيــا َنـ ـهــم ِمـ ـ ْثــل الـ ـم ـمــالـيــك خــادم
		
�أخــذنــا الـنـ�ســا ،ثــم الـبـنــات نـ�سـوقـه ــم
ـا�ص ـ ـ ُركــم ،م ـ ّن ــا ع ـلـى َر ْغـ ــم راغـ ــم
		
وقــد ف ــر ع ـن ـه ــا �سـيـف دولــة دينـك ــم
ونـ ـ ِ
		�أذقـ ـنـ ــا ُه ـ ـ ُم ف ـ ـيـ ـهـ ــا بـ َـحـ ـ ّز ال ـح ــالق ــم
ـو�س َمـ ْيـ َلـ َة حـ ــازم
ومِـلـنـا ع ـلـى طــر�سـ َ
َ
ُم ـ َنـ ـ ّع ـمـ ـ ِة الأطــرافَ ،ريـ ّــا ال ـ ـم ـعــا�صــم
َفـ ـ َكـ ـ ْم ذات خِ ـ ـ ْد ِر ُحـ ـ ـ ّر ٍة َعـ ـل ــو ّي ـ ـ ٍة		
بـ ـغـ ـي ــر ُم ـه ــورِ ،ال ،وال ُح ـ ـ ْكــم حــاكـ ــم
		
َـ�سـ ْق ـنــا خ ــا�ضعات حــوا�س ــر ًا
َ�سـ َبـ ْيـنــا ف ُ
ـ�صـ ـ ُّـب دم ـ ًا ب ـ ـيـ ــن الـ ّل ـهـ ــا وال ـ ّل ـهــازم
		
َو َكــم مــن قَـتـيـ ٍل ق ــد تَـ َر ْكـ ـنـا ُم َـجـ ْن ــد ًال
يـ ُ
و�س ـق ـنـ ــاهــم َق ـ ْـ�س ــر ًا َك ـ َـ�س ــوق ال ـبـه ــائــم
		
َو َكــم و ْق ـ َع ـ ٍة فــي الـ ّدرب �أفْـ َنـت ُكـما َتكــم
ُم ـ ـ َد َّوخَ ـ ٌة تـ ـحــت الـ َعـ ـجـ ــاج ال ــ�س ــواهـ ــم
		
و ِم ـلْ ـن ــا �إل ــى �أ ْرت ــاحِ ـكــم وحـريـ ُمـهــا
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م ــن الأُ ْن ــ�س وحــ�شـ ـ ًا ب ـعــد ب ـيـ�ض نــواع ــم
		
ر�س ـ ُم ـه ــا
فـ ـ�أ ْه ـ َو ْت �أعـالـيـه ــا ،و ُب ـ ِّد َل ْ
و�أ ْت ـ َب ـ َع ـ ـ ُه ف ــي الـ ـ َّر ْب ــع َنـ ـ ْو ُح ال ـح ـمــائ ــم
		
�إذا �صـاح ف ـي ـهـا ال ـبـوم جـاوبه ال�ص ــدى
�سـ ـ�أف ـت ـح ـهـ ــا ي ــوم ـ ًا ِب ـ َهـ ـ ْتــكِ الـ ـمـحــارم
		
و�أ ْنـ ـط ــاكِ ل ــم َت ـ ْب ـ ُع ـ ْد عـلـ ّـي و�إ ّن ـنـ ــي
�سـ ـ�أُ ْرجِ ـ ـ ُع فـ ـي ـه ــا ُم ـلْ ـ َك ـنــا تـحـت خـاتـمي
		
و َم ـ ْـ�سـ ـ َك ـ ُن �آبــائـ ــي ِدمــ�شْ ـقُ ف ـ�إ ّن ـن ــي
و ُ�أحـ ــر ُز �أم ــوا ًال بـ ـه ــا فـ ــي غـ ـن ــائـ ـمــي
		
ِـ�ص ـ ٌر �س ـ�أف ـت ُـح ـهــا بـ�سـيـف َـي َعـ ْنـ ــو ًة
وم ْ
ً
ـ�ص الـ ـمـحـاجـم
		
ـزي كــافــورا ب ـمــا يـ�س ـت ـح ـ ّق ـ ــه
بـ ـ ُم ــ�شْ ــط وم ـ ِ ْقـ ـ ِ
و�أُج ـ َ
ـرا�ض و َمـ ـ ّ
ـو�ش الــروم م ـثــل ال ـغ ـمــائــم
�أال �شـ ّمــروا يـا �أهــل ح ـمــدان �ش ـ ّمـ ــروا
		�أ َتـ ـ ْت ــكم جـ ـي ـ ُ
م ــن الـم ـلــك الــ�صــادي بـ َق ـ َت ـ ِل ال ـ ُمـ ــ�سـالــم
		
ف ـ� ْإن ت ـهــربــوا تــنجوا كـرامـ ًا وتَ�سـلمــوا
جـ ــزي ـ ــرة �آبـ ـ ــائ ــي و ُمـ ـ ـلـ ــك الأقـ ـ ــادم
		
كـ ــذاك َنـ ِـ�ص ـيـبـ ـي َـن و َمـ ْو ِ�ص ـلـهـا �إل ــى
وت ـكــريـتـه ـ ــا مـ ـ ْع م ــا ِر ِدي ــن ال ـعــوا�ص ــم
		
�سـ�أفـتـ ـ ُح �سـا َمـ ّرا ،و ُكــوثــى ،و ُعـ ْك ـ َب ــرا
و�أغ ـ ـ ـ ُن ــم �أمـ ـ ــوا ًال بـ ـه ـ ــا وحـ ــرائ ـ ـ ـ ـ ِم
		
و�أقـتـ ــل �أ ْهلـي ـه ــا الـ ّرج ــا َل بـ�أ�سـره ـ ــا
ـ�ض ـ َع ــفٌ غـ ـ ـيــر رائ ــم
		
�أال �ش ـ ّمــروا يــا �أهــل بـغــداد وي ـل ـك ـ ــم
ف ـ ُك ـلُ ـ ُك ـ ـ ُم ُم ـ ْـ�س ـ َتـ ْ
َفـ ـ ِـ�ص ــر ُتـ ـ ْم َعـ ـب ـيــد ًا لـلـع ـب ـي ـ ـ ِد الــديــالــم
		
ر�ضـيـ ُتـ ْم ب ُـحـك ــم الديـل ـمـ ّـي ورفـ ِـ�ض ـ ـ ِه
أر�ض الـ ـ ِت ـهــائــم
ويا قـاطـنـي الرمــالت ،ويـلـكـم ارجع ــوا
		�إلــى �أر�ض �صـ ـنـع ــا ُكـ ـ ْم و� ِ
وخـ ـ ّل ــوا بـ ـ ــالد ال ـ ــرو ِم �أ ْه ـ ـ ِل ال ـم ـكــارم
		
وع ــودوا �إل ــى �أر�ض الـح ـجـ ــاز �أذ ّل ـ ـ ًة
		�إلــى ب ــاب طـ ــاقٍ ح ـيــثُ دا ُر ال ـ ُق ـ ـم ــاقـ ــم
�س ـ�أُلـقـي ج ـيــو�ش ـ ًا نـحـو بـغـداد �سـائ ــر ًا
و�أ�سـ ـبـي ذراري ـه ــا عـ ـ ـلـى َر ْغ ـ ــم راغ ـ ــم
		
و�أُحــرقُ �أعــالهـ ــا و�أه ـ ـ ِد ُم �ســو َرهـ ـ ــا
و�أقـ ـ ُتـ ـ ُل َمـ ـ ْن فـ ـي ـهــا بـ َـ�س ـ ْيـ ــف ال ـن ـقـائ ـ ِم
و�أُح ـ ـ ـ ِر ُز �أمـ ـ ــوا ًال بـ ـه ـ ــا و�أ�سِ ـ ـ ـ ّر ًة		
ـاج وخَ ـ ـ ّز الـ ـ ــ�س ــوا�سـ ــم
		
و�أ�سـري بـجـيـ�شي نحـو الأهـواز ُم�سـ ِرع ـ ًا
لإحـ ــراز دي ـ ـ ـب ـ ٍ
و�أ�س ـبــي ذراري ـه ـ ــا ك ـ ِف ـ ْع ـ ــل الأق ـ ـ ـ ــادِم
		
و�أُ�شْ ـع ـِلُـها نَـ ْه ـ ـبـ ًا ،و�أهــد ْم قــ�صــو َرهـ ـا
ـ�صــدي بـالـج ـيــو�ش ال ــ�صــوارم
		
ومـنـهــا �إلـى �شـيـراز وال ـ َر ّي فـاعـل ـمــوا
خُ ــرا�س ُ
ـان َق ـ ْ
�إلـى �شَ َ
و َفـ ـ ْرغ ــانـ ـ ٍة مــع َم ـ ـ ْروِ هـ ــا والـ ـمـ ـخ ــاز ِم
		
ـا�ش ،ب ـَلْـ ٍـخ بـعـدهــا وخ ــواتـ ـه ــا
و�أور ُدهـ ــا يـ ــوم ـ ًا كـ ـ ـيـ ــوم الــ�سـ ـم ــائـ ــم
		
و�ســابــور �أ ْه ـ ِدم ـُهــا و�أهـد ْم ُحـ�صـونَـهــا
وك ــاب ـُلـ ـَهـا ال ـنــائ ــي ومـ ـل ــك الأع ــاجـ ــم
		
وكـ ْرمـان ،ال �أنـ�سـى �سِ ِـج ْـ�سـتــانَ ك ـ ّل ـه ــا
ـاج رائـ ٍـع ُم ـ ـت ــالز ِم
		
ـ�صـ َرتـهــا الـتـي
لـ ـه ــا بـ ـحـ ـ ـ ٌر ُع ـ ـج ـ ٍ
�أ�س ـيـ ُر بـجـنـدي نـحــو بـ َ ْ
ً
ك ـمـا كـان يــوم ـا جـ ـنـ ـ ُدن ــا ذو الـ ـع ــزائـ ــم
		
�إلــي وا�س ــطٍ و�س ــط ال ـعــراق وكــوف ـ ـ ٍة
		�أج ـ ُّر ج ـيــو�ش ـ ًا كــالـلـيــال ــي ال ــ�ســواج ـ ـ ــم
ـرج مـن ـهــا ن ـحـو م ـ ّكـة ُم ْـ�س ـ ِرعـ ـ ًا
و�أخـ ُ
ُ
		�أقـ ـيـ ــم بـ ـه ــا ل ـل ـح ــقّ ُكـ ـ ْر�سـ ـ َّـي عـ ــالـ ـ ِم
ف ـ�أمـلـكـه ــا ده ــر ًا ع ــزي ــز ًا ُمـ�سـ ّلـم ـ ـ ًا
و�س ـ ـ ّر ًا ،و�أتـ ـهـ ــام َم ـ ـ ْذح ــج وقـ ـحـ ــاطـ ــم
		
ـوي ن ـجــد ًا ك ـل ـه ــا وت ِـه ــام ـه ـ ــا
و�أحـ َ
و�ص ـن ـعــاءه ــا م ـ ــع َ�ص ـ ْع ـ َد ٍة وال ـت ـهــائـ ــم
		
و�أغـ ــزو َي ـمــانـ ـ ًا ك ـ ّل ـه ــا و َزبـيــدهـ ــا
خَ ــال ًء م ــن الأه ـل ـي ــن �أهـ ــل ال ـن ـع ـ ــائـ ـ ِم
		
ف ـ�أتــرك ـهــا �أيــ�ضـ ـ ًا خَ ـ َراب ـ ًا َبــال ِق ـعـ ـ ًا
ومــا جـ ـمـع الـ ـ ـ ِق ــرم ــاط يـ ــوم م ـ ـحـ ــارم
		
ـوي �أم ــوا َل ال ـي ـمــان ـيــن ك ـ ّل ـهـ ــا
و�أحـ َ
بـ ـع ـ ّز َمـ ـكـ ـي ــن ث ــاب ـ ــتِ الأ�ص ــل ق ــائـ ـ ِم
		
�أعـو ُد �إلـى ال ـ ُق ـ ْد�س الـتي �شَ ـ ُر َفـ ـ ْـت بـن ـ ـا
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و�أع ـلـو �ســريـري لـلـ�سـجــود م ـعـظم ـ ـ ًا
		
هـنـالـكَ تـخـلو الأر�ض من ُك ـ ّل ُمــ�سـل ـ ـ ٍم
		
ـارت ُوال ُت ـ ُكـ ـ ْم
ن ِ
ُـ�صـ ْرنـا عـليكم ح ـيـن جـ ْ
		
ُقــ�ضــا ُت ـ ُك ـ ُم بــاعــوا الـقَـ�ضـاء بـديـنـه ــم
		
ع ــد ٌّو لـ ــكم بـال ـزّور يـ�شـ َه ـ ُد ظــاهـ ــر ًا
		
�س ـ�أفْـ َت ـ ُح �أ ْر َ�ض اهلل �شَ ـ ْرق ـ ـ ًا و َم ـ ْغ ـ ِرب ـ ـ ًا
		
فـعـيــ�سـى َع ــال فوقَ ال�سمواتِ عــر�ش ـ ـه
		
و�صـاحـ ُبـك ـ ْم بـالـ ُت ـ ْر ِب �أ ْودى بـه الـث ــرى
		
ت ـنــا َو ْل ـ ُت ـ ُم �أ�ص ـحــا َب ـ ــه َب ـ ْع ـ َد مــو ِتـ ـ ِه

و َتـ ـ ْبـ ـقـى م ـلــوكُ الأر�ض م ـ ـث ــل ال ـخــوا ِد ِم
لـ ـكـ ــل نـ ـق ـ ـ ّـي ال ــدي ــن – �أغ ـلـ َـف زاعـ ــم
و�أع ـلـ ـن ـ ـ ُت ـمــو ب ــالـمـنـ َكـ ـ َراتِ الـعـظ ــائ ــم
ـوب بـ ـ َبــخْ ـ ِـ�س ال ـ ّدراهـ ـ ِم
َك ـ َب ـ ْي ـ ِـع ابــن يـعـقـ ٍ
وبـالإ ْفــكِ والـ ـبــرطـ ـيـ ـ ِل َمـ ـ ْع كـ ـ ّل قـ ــائـ ـ ِم
و�أ ْن ــ�شُ ـ ـ ُر دي ـنـ ـ ًا للـ ّـ�ص ـل ـي ــب بــ�صــارمـ ــي
ي ـ ـفـ ــو ُز الــذي وااله يــوم الـ ـت ـ ـخـ ــا�ص ـ ــم
ف ــ�صــار ُرفـ ــاتـ ـ ًا ب ـيــن تـ ـلــك ال ــرم ــائـ ـ ِم
بـ ــ�سـ ـ ّـب و َقـ ـذ ٍْف وان ـ ـتـ ِـهــاكِ الـ ـم ـ ـحـارم
ملحق ( ) 2
ق�صيدة القفال ال�شا�شي

ـ�صـ ـ ِم
		
�أتــان ــي مـ ـق ــا ٌل ال ْمـرئٍ غ ـي ـ ِر عــال ـ ـ ِم
بـ ـ ُـط ـ ْر ِق م ـجــاري الـ ـقـولِ ع ـنـد ال ـ َّت ـخـ ُ
وعـ ـ ـ ــدد �آث ـ ـ ــارا ل ـ ـ ـ ــه جـ ـ ـ ـ ــد واهـ ـ ـ ــم
		
تـ ـخــر�ص �أل ـق ــابـ ـ ًا ل ــه ج ــد كـ ـ ــاذب
و�أ ْدل ـ ــى بـ ـب ـ ــرهـ ــانٍ لـ ـ ـ ــه غ ـ ـي ـ ـ ــر الزم
		
و�أفــرط �إرع ـ ــاد ًا ب ـمــا ال ُي ـط ـيـ ـ ُق ـ ـ ـ ُه
تــ�س ـ ّمــى ب ـطـهـر وهـو �أنـجـ�س مـ�ش ــركٍ
م ُـ ـ َد َّنـ ــ�س ـ ـ ٌة �أث ـ ــوا ُبـ ـ ـ ـ ـ ــه بــالـ ـمـ َدا�س ـ ـ ـ ــم
		
		�أخ ــو ق ــ�س ــو ٍة ال َي ـح ـت ـذِى ِفـ ـ ْعـ ـ َل راحـ ـ ـ ـ ــم
وق ـ ـ ــال م�سيـحـى ول ـيـ�س ك ـ ـ ـ ــذا ُك ـ ـ ُم
ي ـ ـقـ ــول لـع ـ ـيــ�سـ ــى َجـ ـ َّل عـ ــن و�ص ــف �آدم
		
ول ـيــ�س مـ�س ـيـحـ ّي ـ ـ ًا جـ َ ُه ــو ًال ُمـ َثـلِّـ ـثـ ـ ًا
وال فـ ــاجـ ــر ًا َر َّك ـ ــان ـ ـ ـ ـ ًة لـ ـل ـ ـمـ ـ ـظ ـ ــالــم
		
وم ــا ال ـم ـ ِلــك ال ُّـط ـه ـ ُر امل�سيحى غـادر ًا
ِلـ َـحــقٍ فـل ـيـ�س الـخَ ـ ْب ـ ُـط ِف ـ ـ ْعـ ـ َل ال ـ ُم ـ َق ــا�سِ ـ ــم
		
تَـ َثـ َّب ـ ْـت َهـ ــداك اهلل �إن كـن ـ َـت طــال ـب ـ ـ ًا
ك ــالب ــ�س ث ـ ــوب ال ـ ــزور و�ســط ال ـ ـمـ ـق ــاوم
		
وال تـتـك ـ َّبــر بــالــذي �أن ـ َـت ل ــم تـ ـنـ ــل
�سِ ـ ـنـ ــونٌ مـ َـ�ضـ ْـت ِم ــن ده ـ ـ ِرنـا امل ُ ـ ـتـ َ ـق ــاد ِم
ُتـ ـ َعـ ـ ِّد ُد �أ ّيـ ـَامـ ـ ـ ًا �أتـ ـ ْـت لـ ـ ِوق ــو ِع ـ ــها		
ل ـن ـ ْفــ�سِ ـك ال ت ـ ـ ْر َ�ضــى ب ِــ�شِ ـ ْركِ الـ ـ ُم ــ�ســاهِ ـ ِم
ُ�سـ ـبـ ـ ْق ـ َـت ب ـهــا دهــر ًا و�أن ـ ت ـ ُعـ ـ ـ ُّدها		
َفـ ـخـ ــار ًا �إذا ُعـ ـ ـ َّد ْت َم ــ�س ــاعـي ال ـ ُق ـ ـمــا ِقـ ــم
		
ـاح ودارا َفـ ـ ُيـ ْذك ـ ــرا
وم ــا قـ ـ ـ ْد ُر �أ ْرت ـ ـ ٍ
وه ـ ـ ــل ذاك �إال م ـ ــن َم ـ ـخ ـ ــاف ـ ـ ـ ِة هـ ـ ــازم
		
ـ�ض عـلـى �أهـل غِ ـ َّر ٍة
ومـا الــفخـ ُر فى رك ِ
ت ََـ�س ـ َّل ـ ْم ـ َتـ ـه ــا مـ ــن �أهـ ـلـهــا ك ــال ـ ُم ــ�سـالـ ـ ـ ِم
		
�سو�س بـعـد �أن
وه ــل نِـلْ َـت �إال ُ�صـقْـ َع َطـ ْر َ
وذلـ ــك ف ـ ــي الأ ْديـ ـ ــانِ �إح ــدى ال ـع ـ ـظ ــائـ ـ ِم
		
ـلت �أهـ َلـه ــا
ـ�ص ـيــ�صـ ٍة بـالـغ ـ َ ْدر ق ـ َ َّتـ َ
و َم ـ ِّ
وقـ ــائــع ُيـ ـ ْث ـ ـ َن ــى ذك ــرهـ ــا ف ــى الـمـوا�سـ ــم
		
َت ــرى ن ـحـ ُن لـم ُنــو ِق ــع بـكـم وبـالدك ـ ـم
ـدو�س ال ـذُّرى ِمـ ــن هــا ِم ـ ُك ـ ْم ب ــال ـ َم ـنــا�س ــم
		
م ـئـيـ َـن َثــالثـ ـ ًا ِم ــن �سـنـيـنٍ تـتـا َبـ َعـ ـ ْـت
َنـ ـ ُ
ف ـ ُتــوح ـ ًا ت ـنــا َه ـ ـ ْـت فـ ــى جـمـ ـي ـ ِـع الأقـ ــا ِلـ ـ ِم
		
ول ــم تُـ ْف ـتَـح الأقـطــار �شـرقـ ًا ومـغـرب ـ ـ ًا
ـا�س كـ ـ ـ ـ َّل ذا غ ـ ـيـ ـ ُر هـ ــائ ــم
فـ ـلـ ـي ــ�س ب ـ ـنـ ٍ
		
�أتــذك ـ ـ ُر ه ـ ـ ــذا �أم ُف ـ ـ ـ�ؤادك ه ـ ــائ ـ ـ ٌم
َف ـي ــا هــا ِئ ـم ـ ـ ًا ب ـ ــل ن ــا ِئـ ـمـ ـ ًا �شَ ـ ـ ّر نـ ــائ ــم
		
و ِم ــن �شَ ـ ـ ِّر َيـ ـ ْو ِم لـلـف ـت ــى َه ـ َي ـمـا ُنـ ــه
ـ�ضـ ـ ٌل وف ـخ ـ ـ ُر م ـكــارم
		
ـلت لــم يكـ ــن
عـ ـلـ ـي ـن ــا ل ـ ُك ـ ـ ْم فـ ـ ْ
ولــو كــان حـقّـ ًا ك ـ ُّل مــا ق َ
ـاف � ْأ�ض ـعـ ـ ٍ
ـاف ل ــه بــالـ َّـ�ص ـم ــا�ص ــم
		
فـمـنـ ُكـم �أخــذن ــا ك ـ ـ َّل مـا قــد �أخــذت ـ ــم
و�أ�ض ـعـ ـ ِ
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فــطِ ــر ُت ــم م ــن الــ�سـَّـامـاتِ َطـ ـ ْر َد ال ـ َّن ـعــائ ـ ــم
		
طـر ْدنــا ُكـ ـ ُم قـهـر ًا �إل ــى �أر�ض رو ِم ـ ُك ــم
		�أدال ُه ـ ـ ـ ُم ع ـ ــن حـ ـ ْت ـ ـ ِف ـ ـ ِه ك ـ ـ ـ ُّل حـ ــاطِ ـ ـ ـ ِم
لـجـ ـ�أتـ ــم �إل ـيـ ـه ــا كالقناف ـ ـ ِذ ُج ـ َّثـ ـم ـ ـ ًا
ب ـ ُك ــم ل ــم َت ـنــا ُلــوا �أ ْمـ ـ ــن تـل ــك الـمـجـ ــاثـ ــم
		
ولـ ــوال َو�صـ ــاي ـ ــا لِـلـ َّن ـ ِبـ ِّـي م ـح ـم ـ ـ ٍد
		�إل ـ ـي ـ ـ ُك ــم حـ ــوا�ش ـيـ ـهـ ــا ل ـغـفـ َل ـ ـ ِة ق ـ ــائ ـ ـ ِم
فـ�أنْـ ُتــم عـلـى خُ ـ ْـ�سـ ٍر و�إن ع ــاد ُب ـ ْر َه ـ ـ ًة
وفـ ـخ ـ ٍر عـلـ ـيـ ـ ُكـ ــم بــالأ�ص ــول ال َـجـ ــ�ســائ ــم
		
ـ�ض ـ ٍل مبـا فـي �أ ُكـفِّـنـ ــا
ونـحــن عـل ــى َف ـ ْ
لـ ـ َر ِّد خَ ــوا ِفـ ــي ال ـ ـ ِّري ــ�ش ت ـحـ ـ ـ َـت ال ـ َق ــوادم
		
ونــرجـ ــو و�ش ـيـ ـك ـ ـ ًا �أن ُي َ�س ِّهـل ر ُّب ـنـ ــا
ل ـ ـ ُكـ ــم �أل ــفُ �أل ـ ـ ٍـف م ـ ــن �إم ـ ـ ــاء وخـ ـ ــادم
		
وع َّـظ ـ ْمـ َـت مـن �أم ـ ِر ال ِّنــ�ســاء وعـنـدن ــا
ظـ ـ ـ ِف ـ ـ ْر ُت ـ ــم ف ـك ـنـ ـت ــم ُق ـ ـ ـ ـ ـ ْد َو ًة ِلـ ـلأالئ ــم
		
ول ـكــن َك ـ ُر ْمـنـ ــا �إذ َظـفِـ ْرن ـ ــا و�أنـ ُت ـ ــم
وب ـ ـيـ ـع ـ ـه ـ ـ ُم �أح ـك ـ ــا َم ـه ـ ــم بــالـ ـ ّدراه ـ ــم
		
و ُقـ ـلْـ ـ َـت َمـ َلـ ْكـنـا ُكـم ب َـجـ ْو ِر قُـ�ضـاتِـ ُك ـ ــم
و�أ َّن ـ ـ ــا َظ ـ َلـ ـ ْمـ ـنـ ــا فــا ْب ـ ُت ـل ـيـ ـنــا بـ ـظـ ــا ِل ــم
		
وف ــي ذاك �إق ـ ــرا ُر بـ ِـ�صـ َّـح ـ ـ ِة ديـن ـنـ ــا
وتـل ـ ــك �أم ـ ــانٍ �سـ ــاقـ ـه ـ ـ ــا ُحـ ـلْـ ـ ُم حـ ــال ــم
		
ـاحـه ـ ــا
وع ـ َّد ْد َت ُب ـلــدانـ ـ ًا ُتــريـ ـ ُد افْـتـت َ
لـ ــديـ ـ ِـن �ص ـل ـي ـ ٍـب ف ـ ـ ْهـ ـ َو �أخْ ـ ـ َب ـ ـ ــثُ رائ ــم
		
وم ــن رام فـت َـح ال�شَّ ــرق والـغـرب نا�شــر ًا
ف ـ ــذاك حِ ـ ـم ــا ٌر َو ْ�سـ ـ ـ ُمــه فـ ــي الـخَ ـ ــراطِ ــم
		
وم ــن دان لل�صلبــان يـبـغــي ب ــه ال ـ ُهـدى
ف ـ ـ ـيـرج ـ ــوه ن ـق ـف ـ ــو ٌر ِل ـ َم ـ ْـحـ ـ ِو الـ ـمـ ـ�آث ــم
ولـ ـيـ�س ول ـ ّي ـ ـ ًا لـ ـلـم�سـيـ ــح ُمـ ـ َث ـلِّـ ــثٌ		
َغ ـ َذ ْتـ ـ ـ ُه كـمـ ــا قـ ــد ُغ ـ ِّذ َيـ ـ ْـت بــال ـم ـطــاعـ ــم
		
وع ـيــ�ســى ر�ســول اهلل مــولــو ُد مــري ـ ـ ٍم
فـخـال ـ ُق عـي ــ�سـى و ْه ـ ـ َو ُم ـح ـ ـيــي الـ ـ َّرمــائــم
		
و�أمــا الــذي ف ــوق ال ــ�سم ــاوات عر�ش ــه
ك ـ ـم ــا زع ـ ـ ُمـ ــوا �أ ْكـ ـ ـذ ِْب ب ــه ق ـ ــو َل زاعـ ـ ٍم
		
ومــا ي ــو�ســفُ ال ـ َّن ـجــا ُر َبـع ـ ًال ملريـ ــم
و ُب ــ�شْ ـ ــرى ب ـ ـ ـ�آتٍ ب ـ ْعـ ـ ُد ل ـلـ ـ ُّر ْ�سـ ـ ِل خـ ــا َتــم
		
و�إنـجـيـلُـ ُه ـ ْم فـي ـ ــه ب ـي ــان ل ـقــولـ ـن ـ ــا
		�أت ــا ُه ـ ـ ــم ب ـ ــه ِمــن َح ـ ْم ـ ِل ــه غـ ـيـ ـ َر ك ــات ــم
و�س ـ َّمــا ُه بــارقل ـيــط يـ ـ�أت ــى بك�شف م ــا
ب ـح ـيــثُ �إذا يـ ـ ُ ْدعـ ــى بـ ــه فـ ـ ــي ال ـ َّتـ ـك ــا ُل ــم
		
وك ــان ُيـ َـ�س ـ َّم ــى بـابـ ــن داود ف ـيـ ـهـ ــم
وهـ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ٌة �إال ل ـ ـ َع ـ ـ ْب ـ ـ ٍد وخـ ــادم
		
وهـ ــل �أ ْمــ�سـك الـمِـنْديـ ـ َل �إال ِل ـحـاجـ ـ ـ ٍة
ُ
َفـ ـ ـ ـ�أ�س ـ ـ َو ُة ك ـ ـ ِّل الأنـ ـبـ ـيـ ـ ــاء الأع ـ ـ ــاظ ــم
		
و�إن كـ ــان قـ ــد مـ ــات الـنـب ُّـي مـحـم ـ ـ ٌد
ـوت ل ــه كــالـ ـ ـ ُّر ْ�س ـ ـ ـ ـ ِل مـ ـ ـ ــن �آل �آدم
		
وع ـيــ�ســى لــه فــي املوت وقت م�ؤج ــل
ي ـ ـم ـ ـ ُ
ـاب �ص ـ ـيـ ــال ـ ــم
		
فـ ـ�إن دفـ ـعـ ــوا هـ ــذا ف ـقــد عجلـوا لـ ــه
وف ــا ًة بـ َـ�صـ ـلْ ـ ـ ٍـب وا ْر ِتـ ـك ـ ـ ِ
ال�ص ـلـ ـي ـ ــب والطـ ــم
		
�ص ـيـالـ ــم م ــن �إكـلـيـل �شــوك و�أح ـب ــل
ُي ـ ـج ـ ـ ُّر ب ـهـ ــا ن ـحـ ــو َّ
وج ـ ـ ـ ِّز َج ـ ـمـ ــاجِ ـ ــم
		
و�إن َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُك �أوال ٌد لأح ـمــد ُجـ ـ ِّر ُعـ ــوا
�ش ـ ــدائ ــد ِم ـ ــن �أ�س ـ ـ ٍر َ
م ــن الـقـتـل َطـع ْـمـ ـ ًا مـ ـث ــل ط ـعــم ال ـعــالق ــم
		
فعي�سـى عـلـى مــا تــز ُع ـمــون ُمـ َـج ـ ـ َّر ُع
		�أكـ ـ ـ ــار ُم ع ـ ـ ـنـ ـ ــد اهلل َنـ ـ ـج ْـ ـ ـ ُل �أكـ ـ ـ ــارم
ويحـيـى وزكــريــا وخَ ـلْــقٌ �س ــواه ـمـ ــا
ق ــ�ضــاي ــا ُه ـ ـ ُم م ــن ذل ـ ــك و�صـ ـم ــة ن ــاظ ــم
		
تـو ّل ْت ُهـ ُم �أيــدي الطـ ُّـ ـغــاة فـ ـلــم َت ـ ـ َنـ ــل
ج ــوابـ ًا لـ ـم ــا �أبـ ــداه م ـ ــن نـ ـ ْـظـ ــم ن ــاظِ ـ ـ ـ ِم
		
فـ َ ـ َم ـ ْن ُم ـب ْـ ِل ـ ٌغ نـ ـق ـْفـو ُر عنّي مقالـت ــي
		�أوِ ار َت ـ ـ ّد مـ ـن ـه ـ ــم حـ ـَ�شْ ـ ـ ـ ـ َو ٌة كـالـ ـبـهـائـ ـ ـ ِم
بع�ض ال ُع ْر ِب طـارت ق ـلـو ُب ـهـ ــم
لئن كان ُ
و�ص ـ ـيـ ـ ٌـن و�أت ـ ــراكُ الـ ـ ِّرج ـ ــال الأعـ ــاج ـ ــم
		
لـ ـقــد �أ�س ـل ـمـت بال�رشق هـنـد و�سـنـدهـ ــا
و�أ�شـ ـي ــاخـ ـ ــه �أه ـ ــل الـ ـ ُّنـ ـهــى وال ـعــوائ ـ ــم
		
بتدبـيـر مـنــ�صــور بــن نـ ــوح وج ـنـ ــده
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و�صـ ــارت ع ـب ـيـ ــد ًا ل ـل ـع ـب ـيـ ــد الـ ـ َّدي ـ ــال ــم
		
و�إن تك ب ـغــداد �أُ�ص ـي ـبــت ب ـ َمـلـ ِك ـه ـ ــا
يـ ــذودون ع ـن ــه ب ــالـ ـ ّـ�س ـ ـيــوف الـ ـ ّـ�ص ــوارم
		
ف ـل ـل ـحـ ــقّ �أنـ ــ�صـ ــا ٌر وهلل �ص ـ ـف ـ ــو ٌة
ومـن َع ـ ـ ـجـ َ ـ ـ ٍم �ص ـيـ ـ ـ ٍد مـ ـلـ ـ ــوكٍ َب ـ ـه َــازم
ـرب ُغ ـلْــب م ـل ــوك بـ ـغ ــالـ ـ ِـب		
فمن عـ َ ٍ
ولـ ـلـ ـ ُم ـ ـلْــك مـ ـنـ ـهـ ــم ه ــا�ش ـ ـ ٌم � ُّأي هـ ــا�شــم
		
ف ـبــالـديـن مـنـ ـهـم قـ ــائ ـ ـ ٌم � ُّأي قـ ــائ ـ ـ ٍم
و�أكـ ـ ــرمــه بـ ــال ـفــا�ضـ ــالت الـ ـكـ ــرائ ـ ـ ـ ــم
		
جزى اهلل �سيف الدولة اخلـي ــر بـ ــاقـ ـي ـ ـ ًا
تـ ـ ـ ــدو ُم لـ ـ ـ ــه مـ ـ ــا ع ـ ـ ــا�ش �أ ْد َوم دائ ـ ـ ـ ــم
		
و�أل ـبـ�س مـن�صـور بــن نــوح �سـ ــالمـ ـ ـ ًة
و�صـ ــانــا بـ ـن ــا َء ال ــديـ ــن مـ ــن ك ـ ـ ـ ّل ه ــادم
		
ـا�ضـ ـ ـ ٍم
همـا �أ ّمـنا الإ�ســالم مــن ك ُـ ـ ِّل ه ـ ِ
ـ�ض الأبـ ـ ــاه ــم
		
َو َمـ ـ ْن ُم ـب ْـ ِل ـ ٌغ نـ ـق ـْفـو ُر عنّي ن�صيـح ـ ـ ًة
ب ـ ـ َت ـ ـ ْق ـ ـ ِدمـ ـ ــة ُق ـ ـ ـ ـ ّدام ع ـ ـ ِّ
م ُــ�سـ َ ـ ـ ّوم ـ ـ ـ ًة م ـ ـثــل ال ـج ـ ــراد ال ــ�سـ ــوائــم
		
�أتـَتـْـك خــرا�سـانٌ تـ ـجـ ـ ُّر خ ـي ــولـ ـه ـ ــا
م ـيـامــن فـي الـ ـه ـي ـج ـ ــاء غ ـ ـيـ ـ ـ ُر مــ�شــائــم
		
كـ ـهـ ــو ٌل و�شُ ـ ـ ّبــانٌ ُح ـمــا ٌة �أح ــامـ ـ ٌـ�س
ب ـ ـج ـ ـن ـ ـ ــات ــه واهلل �أوفـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ــ�س ـ ـ ــاوم
		
غـزاة �شــروا �أرواح ـهــم مــن �إالهـ ـهـ ـ ـم
م ـ ـعـ ــالـ ـ ُم ــه مــ�ش ـه ــور ٌة كـ ــالـ ـمـ ـعـ ــال ـ ــم
		
ف�إن تعر�ضـوا فــاحلــقُّ �أبـ ـل ــج وا�ض ـ ـ ٌـح
ال�س ـ ـي ــف �إن الـ ــ�سـ ـيــف �أعـ ــد ُل ح ــاك ــم
تعالــوا نـحـاكـمـكــم لـيـحـك ُــم بـي ـنـ ـن ـ ــا
		�إلـى َّ
لـ ـ ـنــا خـ ـ ـ ْيـ ـ ُر ٍ
�سيجـري ب ـن ــا واهلل ك ـ ـ ٍ
واف ل ـلـ ـعـ ـبـ ـ ــاد وعــا�ص ـ ـ ِم
		
ـاف وعـ ــا�ص ـ ـ ٌم
نـ ـ ـنـ ــال بـقـ�سـط ـن ـط ـيـ ـ ـ ـ ــن ذاتِ املح ـ ــارم
		
ونرجو بف�ضـل اهلل فـ ـت ـحـ ـ ًا ُمـ ـ َعـ ّـجـ ـ ــال
ُي ـ ـنــا َدى ع ـل ـيــه ق ــائـ ـم ـ ًا فــى الـ ـمـ ـق ــا�س ِـ ـ ِم
		
هـ ـنـ ــاك ت ــرى ِن ـق ـفــور واهلل قـ ـ ـ ــاد ٌر
و�أمـ ــوال ـه ـ ــا َجـ ـ ْمـ ـع ـ ًا �سِ ـ ـه ـ ــا ُم ال ـم ـغ ــانــم
		
ويجرى لنا فى الروم ُطـ ـ َّر ًا و�أهـ ـل ـ ـهـ ـ ـا
و ُي ـ ـ ـ ْق ـ ـ َر ُع م ـنـ ــه �سِ ـ ـ ـ ـ ُّـن خَ ـ ــزيـ ــان نــادم
		
فيـ�ضـحـك م ـ ّنــا �سِ ـ ِّـن َجـ ـ ْذالنَ ب ــا�سـ ـم
و�أه ـ ـنـ ـ�أُ عـ ـي ـ ِـ�ش للـ ـفـ ـتــى عـ ـي ـ ُـ�ش �سـ ــال ــم
		
و�إن ت ُْـ�سلـمـوا فـال ِّـ�س ـلْـ ُم ف ـيـ ــه �س ــالم ـ ـ ٌة
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